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جتلّيات ال ّتناص يف شعر املقاومة الفلسطيين املعاصر
* د .كمال غنيم

اجلامعة اإلسالمية  -غزة

امللخـــ�ص:

يدر�س البحث جتليات التنا�ص يف �شعر املقاومة الفل�سطيني املعا�رص .منطلق ًا من اعتبار التّنا�ص مدخ ًال
لتق�صي جماليات النَّ�ص من زاوية ر�ؤية خارجية ال تغفل عن جماليات بنية الن�ص اجلديد الداخلية .ومن اعتبار أ� ّن
الن�ص ال�سابق،
رشب َّ
العالقة الفاعلة بني ن�ص �سابق ون�ص الحق ال تعني بال�رضورة عج َز أالخري ،خ�صو�ص ًا �إذا ت� ّ
ومنحه ح�ضور ًا حي ًا من�سجم ًا مع أ�ع�ضائه الداخلية .ودر�س البحث التنا�ص من حماور أ�ربعة :التنا�ص اخلارجي،
والداخلي ،والذاتي ،والتنا�ص ال�شعري مع أال�شكال الفنية أالخرى كالق�صة وامل�رسح ،أ
والمناط املو�سيقية
ال�شعرية أالخرى مثل املو�شحات وال�شعر العمودي.
وبينّ البحث أ� ّن التنا�ص مع الرتاث يع ّد مدخ ًال ل�شحن النّ�ص مبوروث عاطفي وفكري وجمايل ،تتخلله
اكثري من اجلماليات العتيقة يف ثوب جديد ،فالتّ�ضاد يت�سع ،لي�صبح مفارقة موقف و�صورة ،ال ت�ضاد كلمة أ�و
وال�صورة اجلزئية متتد يف كثري من أالحيان لت�صبح �صورة كلية .كما بينّ البحث أ� ّن التنا�ص مع الذات
كلمتنيّ ،
لغوي ًا و أ��سلوبي ًا ونوعي ًا يع ّد �شك ًال من أ��شكال التفاعل الن�صي الدالة ،وميثل من جهة أ�خرى نوع ًا من معطيات
الرتديد املوحي بح�ضور فكرة أ�و معجم لغوي أ�و أ�دوات فنية ما .وبينّ البحث أ� َّن �شعراء املقاومة الفل�سطينية مل
يكتفوا بالتَّفاعل الن�صي مع القدمي ،حيث اجتهوا �إىل النُ�صو�ص اجلديدة يف تفاعل نابع من الوعي أ�و الالوعي.

* بريد الباحــث اإللكرتوني :
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Abstract :
This paper studies the manifestation of the ideas of others- Attnas- 
(texuality) in the contemporary Palestinian resistance poetry. Attanas is conse
sidered as an approach for appreciating the text’s aestheticism from an exte
ternal view that does not ignore the aestheticism of the eternal structure of
the text.  This study deals with four types of Attanas. These are: external,
enternal, personal and poetic tanas along with other artistic forms like stories,
plays and other poetic types like ballads and column poetry.
The paper shows that Attanas and traditions are considered an approach for
making the text contain passionate, intellectual and aesthetic heritage. This
includes a lot of nice aesthetics like the antonym which includes difference in
attitude and image. The partial image covers a lot of things that configurate
a global image.   The paper shows the Attanas and privacy linguistically and  
stylistically as one of the types of textual interaction that represents a type of
repetitive data that refer to an idea or linguistic denotation or other aesthetic
types.
The study also clarifies that the poets of Palestinian resistance tackled new
texts in an interaction that derives from knowledge or without knowledge.

لها عالقة بال�صانع والبيئة والنوامي�س الطبيعية
.التي متنحها بهاء �سحري ًا آ�خر
 ومن باب حتديد املفهوم يف زحمة املعاين،على كل حال
 ميكن القول � إ َّن «التنا�ص أالدبي هو تداخل،املتعددة
، �شعر ًا، أ�و حديثة،ن�صو�ص أ�دبية خمتارة قدمية
 بحيث تكون، مع ن�ص الق�صيدة أال�صلي،أ�و نرث ًا
ّ ،من�سجمة
على الفكرة،  قدر ا إلمكان، ودالة،وموظفة
 ويدل مفهوم التنا�ص على.)1(»التي يطرحها ال�شاعر
وجود ن�ص أ��صلي يف جمال أالدب أ�و النقد على عالقة
 و أ� َّن هذه الن�صو�ص قد مار�ست،بن�صو�ص أ�خرى
ت أ�ثري ًا مبا�رش ًا أ�و غري مبا�رش على الن�ص أال�صلي يف
.)2(وقت ما
وقد جاء يف املعجم املو�سوعي لعلوم اللغة لديكرو
Todorov( وتودوروف،)Ducrot Oswald(
ن�ص هو امت�صا�ص وحتويل
ّ  � إ َّن كل:)Tzvetan
فالن�ص اجلديد هو �إعادة
.لكثري من ن�صو�ص أ�خرى
ّ
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol5/iss2/4

:املقدمة

) حمور ًا مهم ًا من حماورTexuality(التنا�ص
يع ّد
ّ
 ويقع يف دائرة،الدرا�سات أالدبية والنقدية احلديثة
ال�رصاع حول البنيوية; �إذ يرى بع�ض الدار�سني
كونه دا ًال على ًبطالن نظرية موت امل�ؤلف; إلثباته
 ويرى،وجود م�ؤثرات خارجة عن �إطار الن�ص ذاته
 و�إثباتا لدوره،بع�ضهم فيه تعزيز ًا ملوت امل�ؤلف
. ألن ن�صه ما هو �إال كتابة على كتابة �سابقة،الثانوي
تق�صي جماليات الن�ص
َّ لكن الثابت بالن�سبة للباحث هو
 �سواء من خالل الن�ص ذاته،من زوايا ر�ؤية متعددة
 وفق الفهم البنيوي احلديث والبالغي،دون خارجه
 أ�و من فهم عالقة الن�ص بامل�ؤثرات،العربي القدمي
 فمك ّونات.اخلارجية النف�سية واالجتماعية وغريها
الزهرة لها جمالها الذاتي املتنا�سق مع مفرداتها
 با إل�ضافة �إىل جماليات أ�خرى،وعنا�رصها الذاتية
2
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�إنتاج لن�صو�ص و أ��شالء ن�صو�ص معروفة� ،سابقة
أ�و معا�رصة ،قابعة يف الوعي والالوعي ،الفردي
واجلماعي(.)3
ولع َّل م�صطلحات «االمت�صا�ص والت�رشب والتحويل
متنح الن�ص املتنا�ص روح ًا جديدة ومتيز ًا وتفرد ًا»(.)4
وال تعني تلك العالقة الفاعلة بني ن�ص �سابق ون�ص
َّ�ص
رشب الن ُ
الحق عجز أالخري خ�صو�ص ًا �إذا ت� َّ
ال�سابق ،ومنحه ح�ضورا حيا من�سجما مع أ�ع�ضائه
الداخلية �« ،إ َّن التنا�ص أ�و التداخل الن�صي الذي
ميثل ا�شتغا ًال على ن�صو�ص أ�خرى ال يقلل من أ�همية
النَّ�ص الذي ينه�ض على تخوم ن�صو�ص أ�خرى فهو
ال يلغي خ�صو�صيته ا إلبداعية بل على العك�س ي�ؤكد
�سماته املتميزة بو�صفه ن�ص ًا قائم ًا بذاته جتاوز
غريه ،أ�و تخطاه»(.)5
وقد ولدت نظرية التنا�ص -وهي نظرية من نظريات ما
بعد احلداثة -يف أ�ح�ضان ال�سيمولوجية (ال�سيميائية
 )Semiologieوالبنيوية ()Structuratism
ابتداء بال�شكالنية( )Formalismوانتهاء
بالت�رشيحية(،)Deconstructive Criticism
و� إ ْن كانت َمدين ًة بكثري من مالحمها لغريهما« .وقد
ر�صد حركتها التاريخية كل من الناقد مارك أ�جنينو
يف بحثه (التنا�صية) ،وليون ُ�سمفل يف بحثه الذي
يحمل العنوان نف�سه .وقد انطلقت �رشارتها أالوىل
من ال�شكالنيني كما يف كتابات (�شلوف�سكي) ومن ثم
(باختني) الذي اجته بها نحو الن�ص .ثم ت�سلمتها
جوليا كري�ستيفا،وا�ستخدمت للمرة أالوىل م�صطلح
(التنا�ص) يف كتاباتها ،وكانت تهتم با إلنتاج وتهمل
التلقي والقارئ»( .)6والتنا�ص عندها تقاطع داخل
ن�ص لتعبري م أ�خوذ من ن�صو�ص أ�خرى(.)7
وقد ظهر م�صطلح التنا�ص عند (جوليا كر�ستيفا
 )Jolia Kristivaعام1966م� ،إال أ�نَّه يرجع �إىل
أ��ستاذها الرو�سي (ميخائيل باختني Mikhail
 ،)Bakhtinو�إن مل يذكر هذا امل�صطلح
3
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�رصاحة ،و اكتفى مب�صطلح (تعددية أال�صوات)،
(واحلوارية)( ،)8وح ّللها يف كتابه (فل�سفة اللغة)،
()9
وكتاباته عن الروائي الرو�سي (د�ستوفي�سكي
« ، )Dostoievskiحيث و�ضع تعددية أال�صوات
(البوليفونية) ،واحلوارية (الديالوج) دون أ� ْن
ّنا�ص) .ثم احت�ضنته البنيوية
ي�ستخدم م�صطلح (الت ّ
الفرن�سية ،وما بعدها من اجتاهات �سيميائية،
وتفكيكية ،يف كتابات كري�ستيفا ،وروالن بارت،
وتودوروف ،وغريهم من رواد احلداثة النقدية»(.)10
ويرى باختني يف مو�ضوع التنا�ص وتعالقاته أ�نَّه مل
ي�سلم منه �إن�سان �إال آ�دم /عليه ال�سالم ،ألنه كان
يقارب عاملا خاليا من خطاب ب�رشي �سابق(.)11
وي�ؤكد تودوروف ( )Todorovيف كتابه (ال�شعرية)
أ� َّن الف�ضل يف بدء االعرتاف يف هذه الظاهرة التعبريية
يعود �إىل ال�شكالنيني الرو�س(Formalistes
 ،)Russesويف عام ( )1979أ�قيمت ندوة عاملية
ّنا�ص) يف جامعة كولومبيا حتت �إ�رشاف
عن (الت ّ
ريفاتري( ،)M. Riffaterreون�رشت أ�عمالها يف جملة
أ
(الدب) عام  ،1981على الرغم من أ�ن كري�ستيفا
ّنا�ص) يف عام
نف�سها قد تخ ّلت عن م�صطلح (الت ّ
 ،1985و آ�ثرت عليه م�صطلح ًا آ�خر هو (التنقّلية)� ،إذ
ّنا�صية) الذي فهم غالب ًا
تقول�« :إن هذا امل�صطلح (الت ّ
ن�ص ما ،نف�ضل عليه
باملعنى املبتذل (لنقد الينابيع) يف ّ
م�صطلح التنقّلية»(.)12
وللتنا�ص أ��شكال متعددة ،منها :التنا�ص القر آ�ين،
والتّنا�ص الوثائقي :وهذا النوع يف النرث أ�كرث منه يف
ال�شعر كال�سرَّ د وال�سرية ،فيحاكي الن�ص ن�صو�ص ًا
ر�سمية كاخلطابات ،والوثائق ،أ�و أ�وراق أ�خرى
كالر�سائل ال�شخ�صية وا إلخوانية؛ لتكون ن�صو�صهم
أ�كرث واقعية ،والتنا�ص والرتاث ال�شعبي ،والتنا�ص
أ
وال�سطورة(.)13
والتنا�ص أ�نواع :تنا�ص مبا�رش(تنا�ص التجلي) أ�و
غري مبا�رش (تنا�ص اخلفاء) .أ�ما التنا�ص املبا�رش
Published by Arab Journals Platform, 2020
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فيدخل حتته ما ُعرف يف النَّقد القدمي بال�رسقة
واالقتبا�س ،أ
والخذ واال�ست�شهاد والت�ضمني ،...أ� ّما
التنا�ص غري املبا�رش فين�ضوي حتته التلميح والتلويح
وا إلمياء ،واملجاز والرمز ،وهو عملية �شعورية
ي�ستنتج أالديب من الن�ص املتداخل معه أ�فكار ًا معينة
يومئ بها ويرمز �إليها يف ن�صه اجلديد(.)14
وي�شري حممد مفتاح يف كتابه الالحق «م�ساءلة
الن�ص» �إىل التحريف ،و�سوء الفهم الذي اعرتى
�إجنازات الدار�سني ملفهوم التنا�ص ،ثم بعد دعوته �إىل
وجوب �إدراك ظروف ن� أش�ة املفهوم و أ�بعاده الفكرية،
يقرتح درجات �ستة للتنا�ص ،هي :التطابق ،والتفاعل،
والتداخل ،والتحاذي ،والتباعد ،والتقا�صي ،مع
مالحظة أ� َّن بع�ض هذه الدرجات ميكن اال�ستغناء
عنها� ،إذ ال كبري فرق بني التفاعل والتداخل ،وبني
التباعد والتقا�صي .كما ميكن �إلغاء درجة التطابق
ألنها ال تدخل �ضمن التنا�ص كونها ال تتحقق �إال يف
الن�صو�ص امل�ستن�سخة(.)15
للتنا�ص ،حتدد عالقة
وميكن حتديد ثالثة قوانني
ّ
بالن�ص املاثل ،وهي :االجرتار،
الن�ص الغائب،
ّ
ّ
أ
واالمت�صا�ص ،واحلوار ،واحلوار هو �على
امل�ستويات .وتتفاعل فيه الن�صو�ص الغائبة واملاثلة
يف �ضوء قوانني الوعي والالوعي.)16(...
والتنا�ص ...كما يذهب �سعيد يقطني يف كتابه «انفتاح
الن�ص الروائي :الن�ص وال�سياق» اىل انه ذاتي
وداخلي وخارجي .يق�صد أ
بالول تفاعل ن�صو�ص
الكاتب الواحد مع بع�ضها ،لغوي ًا و أ��سلوبي ًا ونوعي ًا،
وبالثاين تفاعل ن�صو�ص الكاتب مع ن�صو�ص كتاب
ع�رصه� ،سواء كانت أ�دبية أ�و غري أ�دبية ،وبالثالث
تفاعل ن�صو�ص الكاتب مع ن�صو�ص غريه التي
ظهرت يف ع�صور بعيدة(.)17
وقد حظي �شعر املقاومة الفل�سطينية املعا�رص
بح�ضور التنا�ص فيه بو�صفه مرتكز ًا جمالي ًا ،ال
يتكئ على القدمي بقدر ما يتحاور معه ،وقد اهتمت
4
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درا�سات �سابقة بتلك الظاهرة ،لكنها اهتمت يف
الغالب بتفا�صيل جزئية دون نظرة �شاملة ألنواع
التنا�ص ،التي اختارها البحث هنا حمور ًا له ،كما
أ� َّن البحث هنا ي�سلط ال�ضوء على مرحلة جديدة
من مراحل تطور �شعر املقاومة ،ممثلة ب أ��صوات
�شعرية أ�قرب �إىل واقع احلدث الفل�سطيني احلايل،
والتي حافظت على روح الواقعية املعدلة ،البعيدة
عن الت أ�مالت امليتافيزيقية الغام�ضة .وهي أ��صوات
مل حتظ يف الغالب بالدرا�سة والتحليل على الرغم من
ن�ضجها الفني الكبري.
أ
واعتمد البحث منهجية ترتيب �فكار البحث وفق
تق�سيمات عامة وفرعية ،ا�ضطرته �إىل ف�صل احلديث
ن�ص ما ب�شكل متوا�صل .فكان حتليل الن�صو�ص
عن ٍّ
َي ِر ُد بناء على عالقته بالتق�سيم اجلمايل ألنواع
التنا�ص .ذلك أ�ن َّو�ضع الن�صو�ص مع التحليل الفني
لها ب�شكل متكامل �سي�ؤدي �إىل خلل يف ترتيب أ�نواع
التنا�ص والتداخل بينها.
و�ضم البحث �إىل جماالت التنا�ص يف امل�ضمون؛
التنا�ص ال�شكلي بني جن�س أ�دبي له معايريه
َ
أ
آ
آ
وخ�صو�صيتهن وجن�س �دبي �خر له �ليات بناء
جمالية تختلف عنه ،مثل التنا�ص بني الن�ص ال�شعري
وجماليات الن�ص الدرامي والق�ص�صي ،وذلك ما
ا�ضطر البحث للدخول يف م�ضامني قد تف�رس وفق
املعهود على أ�نَّها بعيدة ن�سبي ًا عن التنا�ص مبفهومه
التقليدي .كما أ� َّن طبيعة احلديث عن معمارية التنا�ص
تطلبت احلديث عن أ�مور ال بد منها مثل البناء
الدرامي ونظام املو�شحة ،...وبتلك الق�ضايا يكتمل
احلديث عن فكرة معمارية التنا�ص اجلديدة.
واهتم البحث باملزاوجة بني النظريات النقدية العلمية
اجلديدة مبا قد حتتويه ِم ْن جمود علمي ونظرية
التحليل الفني القائم على تقدمي الر�ؤية الذاتية
ب أ�حكامها املعللة .فالتنا�ص لي�س جمرد عالقات بني
كانت قد
الن�صو�ص بل عالقات حتتاج �إىل تقييم � ،إ ْن ْ
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol5/iss2/4
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(التال�ص) وال�رسقة مبفهوم أ�كرث
و�صلت �إىل حد
ّ
خطورة من م�صطلح ال�رسقات ال�شعرية القدمي� ،مأ
�إىل حد ا إلبداع والتوظيف اجلمايل القائم على ترتيب
املفردات القدمية ب�شكل جديد ،وذلك ما اهتم البحث
بتو�ضيحه منذ ال�سطور أالوىل يف امللخ�ص و�صوال �إىل
النتائج من أ�جل حتديد مفهوم التنا�ص ا إلبداعي ال
التنا�ص العاجز املتكئ على ا آلخر دون قدرة على
اله�ضم و�إعادة ا إلنتاج ،ولذلك كان من املتوقع
�صدور بع�ض أالحكام التقييمية التي يظهر فيها
ا إلعجاب ،أ�و التمييز بني جمالية ن�ص عن آ�خر يف بع�ض
أالحيان .مع مراعاة أ�ن ذلك رافق التنا�ص يف أ�ولياته
املعرفية ،فال�رسقات ال�شعرية خ�ضعت من البداية
للتمييز بني الن�ص ال�سابق والن�ص الالحق و أ�يهما
تفوق على ا آلخر.

التنا�ص اخلارجي (مع الرتاث)
يع ّد التنا�ص مع الرتاث مدخال ل�شحن الن�ص مبوروث
عاطفي وفكري وجمايل تتخلله كثري من اجلماليات
العتيقة يف ثوب جديد ،فالت�ضاد يت�سع لي�صبح مفارقة
موقف و�صورة ،ال ت�ضاد كلمة أ�و كلمتني ،وال�صورة
اجلزئية متتد يف كثري من أالحيان لت�صبح �صورة كلية،
ت�سكن يف (تالفيف) الن�ص من بدايته �إىل نهايته ،فال
الت�شبيه وال اال�ستعارة مبفهومهما اجلزئي يكافئان
بناء ال�صورة املتكامل يف جحفل من احل�سن واجلمال;
�إذ ت�سكن ال�صورة الكلية بالقرب من املفارقة ويف حي
من أ�حياء البناء الق�ص�صي ...ذلك ما ميكن أ�ن يلم�سه
املتلقي يف رائعة ال�شاعر الفل�سطيني خ�رض جحجوح
«للربع رائحة القرنفل»( ،)18التي تتماهى مع كثري
من الق�صائد املعا�رصة يف �إدانة الواقع العربي
قيا�سا �إىل أ�جماد املا�ضي ،تلك الق�صائد التي منحت
العنرتيات معنى جديد ًا ،والروميات معنى كافوري ًا
معا�رص ًا ،لكن ن�سيج ق�صيدة جحجوح متتلك وهج ًا
�إبداعي ًا و�صور ًة الذع ًة حارق ًة ت�ش ّد القدمي ;لي�سكن يف
5
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تفا�صيل اجلديد يف �صورة درامية حتافظ على الفهم
الدرامي ال�سليم يف عدم �سوداوية امل�شهد متام ًا،
وامتالك بوارق أالمل يف النهو�ض من جديد ،يقول
�شاعرنا:
بع رائحة ال َق َر ْن ُف ِل يا �سليكُ ،فال تقل يل :أ�ين ولىّ
لل َّر ِ
ال�شَّ نفرى؟
أ
أ
أ
أ
فالزد تعرف �نَّه يف ال ِبيد يطلب ر��سها ...والث�ر يغلي
يف دمه
و أ�نا ارجتلت م�سافتي يف ال ِبيد أ�بحثُ عن لهاث
الهاربني ،و أ�قتفي آ�ثارهم
حي أ�حبابي وف ُّروا  ،مل يكن لزجاج
وقد ا�ستباحوا َّ
�سياراتهم �س ُرت
ياقاتهم يف كفِّ خول َة قبل أ�ن تتقهقرا
أ�و تقهرا
فقد امتطت أ��شواقها ،وم�ضت تطارد َج ْم َع ُهم
والنِّ�صل يف أ�ح�شائها ُيدمي الف�ؤاد ويحت�سي
�صرَ َ خَ اتِها احل َّرى
ور�صا�صهم أ
مل أالزقة يابن ُ�سلك َة والذرا؟
ُ
فمن الذين ت�سللوا للحي ليال يا تُرى!!
الذئاب
و أ�نا على تلك التالل أ��ص ُّد قطعان
ِ
و أ�حت�سي فنجان �صربي يف قلقْ
واللي ُل
من�ساب على حد أالفقْ
ٌ
اجتماع عند عروة يف امل�سا ْء
بعد
ٍ
قد كان عرو ُة حينها يبكي ،ومل أ�عه ْده يوم ًا باكي ًِا
ماذا دهاك؟!
متح�رشج
ني ناقتِه على م ِّد املدى
وحن ُ
ٌ
()19
وك أ�نَّها غ�صت من املاء القراح
حيث يختلط املا�ضي باحلا�رض بني النوق واجلمال
وزجاج ال�سيارات ،والعدوان على احلي قدمي ًا
وجديد ًا ،والث أ�ر امل�رشوع .ويطل احلا�رض م�ؤملا
ما�ض م�رشق،
ليمنح املتلقي �صورة مغايرة عن ٍ
فخولة بنت أالزور متثل التغري احلا�صل بني البطولة
القدمية املنت�رصة والبطولة اجلديدة اال�ست�شهادية
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التي تنك�رس وال ت�ست�سلم ،وقد ُوفق ال�شاعر يف
اختيار خولة هنا لتعي�ش يف ف�ضاء ن�صه بكل ما
حتمله من معانٍ بطولية أ��صيلة ،و ُوفق يف املحافظة
على ا�ستمرارها الثوري و�إن كانت النتيجة اجلرح
واال�ست�شهاد ال الن�رص وحترير البالد ،وهو ينطق
بواقع م�رشق للمر أ�ة العربية هناك يف املا�ضي وهنا
يف احلا�رض ،ورمزية خولة لها داللتها يف ا�ستنها�ض
نخوة الرجال ،وين�ضاف �إىل ذلك الدور ا إليجابي
املتح ّول دور ال�شاعر ا إليجابي الدال على ا�ستمرار
حياة الوعي والتنوير ،با إل�ضافة �إىل أالمل املنتظر
يف ال�شنفرى وق�سمه ال�شهري بالث أ�ر ،و�إن كان ذلك
التنوير يفتقد �إىل التجاوب ا إليجابي من جمموع
عنا�رص االنت�صار أالخرى ،ف أ�بطال املا�ضي يفتقدهم
احلا�رض ألن التح ّول ال�سلبي نقلهم من دور املواجهة
واملقاومة �إىل دور االنك�سار النف�سي واملادي ،فعروة
ن�صري ال�ضعفاء والكرمي املنت�رص للفقراء وال�شهم
املحافظ على قيم احلب والوفاء عزيز الدمعة ع�صي
البكاء؛ عروة يتح ّول �إىل رج ٍل ب ّكاء ،يتخلى عن
ال�ضعفاء وينغم�س يف ترف الق�صور واحل�سناوات
ذوات الهوية الغريبة:
أ
فار�سها الثري
ما عاد عروة ورد ُة ال�صحراءَ ،
فالق�رص أ�و�سع من ف�ضاء البيد يا ابنة منذ ٍر
الناعمات
الفاتنات
فيه احل�سان
ُ
ْ
ِلي أ
وقات
والقراط أ�ن�ست
فار�س ال�صحرا ِء أ� َ
َ
واحل ُ
ال�سرّ ى
اللغات
والغيد حترتف
ْ
أ
ظبي بني �جنح ِة الق�صو ِر
ولها ر�شاقة نحلةٍ ،ودال ُل ٍ
و أ�نت حترتفني جتفيف القديد على أالثايف
لفح الهج ْري
رص أ�رحب من ف�ضاء البي ِد يف ِ
والق� ُ
فرا�سه ليال.
ما عاد عرو ُة ميتطي أ� َ
باع اجلزور و أ�بدل اخليال
ورماح ُه وق�س َّيه ونبا َله...
و�سيوفَه
َ
وال�سه َل والتال
6
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(لن ينج َد امللهوف بعد اليوم أ�و يقري ال�ضيوف)
وم�ضى لتغ�س َل ج�س َمه ال�شقرا ُء من و�سخ الدما ْء
()20
وتزي َل عن أ��سماله التاريخ بالكافور واحلنا ْء
ومل يكتف ال�شاعر بالتنا�ص الرتاثي هنا ،و�إمنا
�شحن ق�صيدته بجماليات البناء الق�ص�صي ،من
خالل ا�ستح�ضار ال�شخ�صيات يف زمن خا�ص ومكان
متخيل� ،ضمن أ�حداث درامية قائمة على ال�رصاع بني
القيم ال�سلبية والقيم ا إليجابية امل�ستمدة ب�شكل رمزي
من �سلوك املا�ضي واحلا�رض ،وقد ت�سلل احلوار
اخلارجي ليتمثل يف ال�س�ؤال املوجع «ماذا دهاك؟»
مع م�شاركة وجدانية ت�ست�شعرها مفردات امل�شهد
وال�شخ�صيات أالخرى مبا فيها ناقته املوجوعة ،مما
يوحي ب�سعة مكونات امل�شهد ا إليجابي الذي ميتد
لي�شمل الكائنات أالخرى ،على الرغم من م أ��ساوية
امل�شهد يف تن�صل عروة الرمز من تاريخه ا إلرهابي
القدمي ،فالبيع واال�ستبدال الدوين قد متّا وانتهى
أالمر ،بينما �سكنت جندة امللهوف و�إكرام ال�ضيوف
يف امل�ضارع املنفي الدال على احلا�رض وامل�ستقبل،
ويف الغ�سيل القذر القائم على التناق�ض ،ألن الدم
و�إن كان قذرا فهو رمز نظيف دال على املقاومة
والب�سالة يف مواجهة أالعداء ،والغ�سيل و�إن �سكنته
معاين الطهارة �إال أ�نه دال هنا على اخليانة والتخلي
واالنك�سار واال�سرتخاء ملغريات الدنيا اجلديدة
ما ظ َّل عروة من عرفنا قاهر الفر�سان يف قمم
ال�سوايف...
أ
كان يبكي عند فاتن ٍة من الرومان تهوى �ن ت�ساف َر،
كي تهدهد العج أال�شواق من وجع املنايف...
ك ُّل الذين بكوا على عتبات خيمته ليطعمهم،
ال�ضياع
�سيلتحفون أ��سما َل
ِ
فلرتحمنِّي ال تقل يل أ�ين وىل ال�شنفرى؟
أ
فالز ُد تعرف أ�نه يف البي ِد موتو ٌر ووات ْر؛
للحي ليال...
فمن الذين ت�سللوا ّ
و�س َبوا لبابة ثم ليلى...؟
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و أ�نا وراء التل ملتحفٌ ب�شوكٍ أالر�ض يف لفح
()21
ال�رصاع
ِ
وي�ستمد ال�شاعر من معطيات الواقع الدامي
وامل�ؤ�سف عنا�رص أالمل املبعرثة ،فعروة املت�ساقط
كرمز دال على جمموع امل�سئولني الذين طاملا وعدوا
النا�س بعطاءات ال حد لها ،وخولة اجلريحة املطعونة
وليلى ولبابة املخطوفتني ،يقابلهم ال�شنفرى البار
بق�سم الث أ�ر ،و�شخ�صيته الغائبة َت ِع ُد با�ستمرار
املقاومة وردودها املوجِ عة مهما كان الثمن ،وهو
الذي أ�ق�سم أ�ن يقتل مائة من الرجال مقابل �صفعة
واحدة أ�خرجته من وهم احلرية �إىل واقع اال�ستعباد
عندما اكت�شف أ�نَّه جمرد أ��سري خمتطف منذ ال�صغر،
وقد قتل ت�سعة وت�سعني �شخ�ص ًا ،واكتمل عدد القتلى
املائة عندما تعثرّ أ�حد خ�صومه بجمجمته ،ف�سقط
جريح ًا ميت ًا كما تقول أال�سطورة .وقد برع ال�شاعر
يف ر�سم الف�ضاء الرتاثي القادر على جمع الع�صور
املتباعدة; لتكتمل �صورته وعنا�رص مفارقته ،وظلت
مفردات :أالزد ،والبيد ،والنَّ�صل ،والتِّالل ،والذئاب،
والناقة ،وال�صحراء ،واجلزور ،واخليل ،وال�سهل
والتل ،والقديد ،أ
والثايف؛ منتمي ًة �إىل ذلك الف�ضاء
انتماء أ��سهم يف ح�ضوره لوال مفاتيح �شفافة تعمدها
ال�شاعر ;ليمنح امل�شهد الرتاثي عالقته الوطيدة
بالواقع املعا�رص من خالل زجاج ال�سيارات وياقات
املعتدين.
ويالحظ املتلقي أ� ّن الق�صيد َة كانت عبارة عن امت�صا�ص
وحتويل لكثري من ن�صو�ص أ�خرى .و�إعادة �إنتاج
لن�صو�ص و أ��شالء ن�صو�ص و�شخ�صيات معروفة،
قابعة يف الوعي والالوعي ،متام ًا كما تمَ َّ حتديد
مفهوم التنا�ص �سابقا ،وال �شك أ�ن تلك أال�شالء قد
ك ّونت ن�صا جديدا ميتلك خ�صائ�ص ذاتية جديدة ،مل
تغرق يف �سمات القدمي ،بل ت�رشبته ومنحته روحا
جديدة أ��سهم ال�شاعر يف �صهرها �ضمن �إطار بوتقته
ا إلبداعية ،فعروة وخولة وال�شنفرى والع ّداء �سليك
7
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هم أ�بناء ف�ضاء ن�صي جديد من حيث اجلغرافيا
املكانية والزمانية ،ومن حيث تداعيات أالحداث،
ومعطيات ال�رصاع ،وانفتاح النهاية.
وقد جل أ� رامي �سعد �إىل توظيف الرتاث على أ�كرث
من �صعيد( ،)22من ذلك توظيف أاللفاظ ذات الداللة
التاريخية أ�و الدينية املرتبطة مبواقف معينة ،حيث
ا�ستطاع ب�شكل عابر و�رسيع أ� ْن ي�شحن �شِ ْعره مبا
حتمله مثل تلك أاللفاظ واملواقف ،من ذلك( :ووالد
وما ولد  ،عاد التتار ومل يعد  ،واقر أ� على أالعراب
فاحتة الكتاب ،وخ�شب م�سندة  ،وكربالء  ،و أ�راك
كخن�سا)( ،)23ويبدو أ�ن أ�برهة وحماولة هدم الكعبة
قد أ�خذت عنده أ�كرث من بعد؛ الن�سجامها مع واقعه
اجلديد  ،كما أ� ّن التَّتار وهوالكو ظلوا يطلون بر أ��سهم
يف �شعره يف أ�كرث من مو�ضع(.)24
ومل ي�ستند رامي �إىل جدار الرتاث الكبري على �سبيل
الهرب من احلا�رض واللجوء �إىل أ�جماد املا�ضى،
بل مار�س عملية ك�رس املُعطى الرتاثي يف أ�كرث من
مو�ضع;لي�صنع أ�كرث من مفارقة ،ف�شعب اهلل (املحتار)
يعاين أالمرين على يد �شعب اهلل (املختار)(،)25
وكربالء تتجدد يف جنني( ،)26و أ�برهة يح�رض; لهدم
الكعبة بناء على طلب عربي ر�سمي( ،)27و أ��سامة يف
زمن الردة اجلديد ال يجد َم ْن ينا�رصه ،وعثمان يعاين
من �شتم أ�برهة  ،وعنرتة ال ميثل يف ع�رصنا واقِعه
أالليم( ،)28وك أ� َّن رامي أ�راد يف ثورته العارمة أ� ْن
يقلب أالمور ر أ��س ًا على عقب ،كما انقلبت على أ�ر�ض
الواقع; ألن عثمان و أ��سامة وعنرتة اليوم لي�سوا هم
رجال أالم�س  ،وهي مفارقة �صادمة تعتمد على البون
ال�شا�سع بني مفردات تراثية م�رشقة وواقع معا�رص
مهني  ،يف حماولة منه لبعث اليقظة يف نفو�س املتلقني
والقلوب  ،و�إخافتهم بك�رس امل أ�لوف وقلب املعدول
 ،من ذلك ق�صيدته اجلميلة عن (الردة) التي يقول
فيها :
تُعقد قمة
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ل�ش ّد الهمة
في�شتم أ�برهة عثمان
ويرفع للردة عنوان
ويرتك عنرتة ق َّمتهم
ليبقى يف القمة اثنان.
تُطوى �صفحتنا على عجل
وتُو�ضع يف ركن معروف
لتنه�ش أ�حرفها اجلرذان.
وعلى ا إلث ِر
جي�ش الردة
أ
يزرع يف الوطن الحزان.
ويبقى أ��سامة ُ
كفرخ حمامة
يبكي ل�ضياع أالوطان.
جرح يف خا�رصة القائد
�سهم �صائد
يتفرج كل اجلريان.
رحل أ��سامة
()29
ترك أالم َة دون ح�صان!
وقد برع ال�شاعر حممود مفلح يف االتكاء على
�إيحاءات أاللفاظ وتوظيف الرتاث( ،)30فقد اختار
ال�شاعر ملعانيه أ�لفاظ ًا مالئم ًة معربةً ،تق ّرب املعنى،
وت�ستثري املتلقي ليتفاعل مع الفكرة والعاطفة
واملوقف ،و ُيالحظ ذلك يف قول ال�شاعر:
 و أ�قو ُل يا جي َل امل�صاحف ها أ�نت كالينبوع تدفق يف �صحارينا فلكم تباط أ� يف الرحيل عن القرى عام الرمادة()31
 فاقر أ� على تلك الر�ؤو�س الزلزلةحيث تت�ضافر كلمة اجليل مع «امل�صاحف»; لتجذب
املتلقي �إىل �رس القوة يف زمن ال�ضعف ،فهي و�صف
للقوة وحث على االلتزام ،وتوحي بالعالقة القدمية
بني العرب وامل�صحف وما حققوه من عزة به.
وينجح ال�شَّ اعر يف �إعطاء «الينبوع» قوة يف املعنى،
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وكرثة يف القيمة عندما يربطه باملكان املتمثل يف
ال�صحراء; وذلك يف �صورة موحية باالرتباط
بني الت�ضحية والفداء وال�سعي باخلري والنجاح،
وحتقيق املراد ،فالينبوع ي�ستثري من وجهة نظري
حكاية �إ�سماعيل وهاجر واملحنة التي تقود �إىل ال�سعي
فالنجاح.
أ
ويخت�رص ال�شاعر يف «عام الرمادة» �كرث من معنى
لل�ضنك واملعاناة واجلفاف والقحل ،وارتباط هذا
املعنى بالعدل واخلري يف معادلة االنت�صار عليه،
فغياب عم َر يطيل عام الرمادة وجميء اجليل اجلديد
ُ
أ
ؤ
بن اخلطاب ب�رشى
مبوا�صفات �مري امل�منني ،عم َر ِ
قوية بزوال الواقع املجدب.
و ُيالحظ جناح ال�شاعر يف املواءمة بني توظيف الداللة
القر آ�نية من خالل «الزلزلة» مع ال�سياق القائل
بالتَّجمع اليهودي يف فل�سطني؛ وما ينتج عن هذا من
و�صف للواقع؛ وو�صف للحل ،فاختيار ا�سم �سورة
أ�خرى ،وو�ضعه هنا ما كان ليحقق ما أ�راد أ�ن يوحي
به ال�شاعر الذي مزج يف «الزلزلة» بني املقاومة
و القد�سية .ويتحدث ال�شاعر عن امل�صاحف وترتيل
الظهرية وامل�ساء يف بداية الن�ص ،ث ّم ي�ستعر�ض أ��سماء
�سور بعينها يف مواطن حتمل ر�ؤية تنا�صية فريدة ال
يكاد ينطبق معها ا�سم �سورة دون أ�خرى ،ألن التفاعل
يقوم على الت�ضمني املوحي ب أ�برز ما متثله ال�سورة،
يبد أ�ها بالزلزلة ،ثم يطلب من بالل قراءة ما تي�سرّ
على امل�ؤمنني يف ظروف االبتالء ،ويختار �سورة
امل�ؤمنني ،مبا تت�ضمنه تلك ال�سورة من معاين ال�صرب
املنبثق يف أال�سا�س من �صفات امل�ؤمنني التي تت�صدر
ال�سورة ،وتذ ّكر بالعهد مع اهلل .ث ّم يقول:
يا أ�يها اجلي ُل اجلدي ُد ...ويا �سليل الطهر ...يا بر َد
اليقني
كن با�سم ربك قلعة للخائفني ...ومنهال للظامئني
وكن ر�صا�ص ًا ...كن ق�صا�ص ًا...
 ...كن جذور ًا ...كن طيور ًا
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol5/iss2/4
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كن كما �شاءت لك أ
«العراف» يف الزمن العجني
حيث ّ
يوظف ال�شاعر ا�سم �سورة أالعراف بكل ما
يت�ضمنه من معاين احلث على االنحياز �إىل �صف
احلق ،وعدم الوقوف على احلياد يف الق�ضايا
امل�صريية ،ف أ��صحاب أالعراف رجال ت�ساوت
ح�سناتهم و�سيئاتهم ،فكان موقفهم احلرج يف برزخ
بني اجلنة والنار ،فهم ال �إىل ه�ؤالء وال �إىل ه�ؤالء ،يف
حلظة يحتاج فيها أ��صحاب احلق من ي�ساندهم ،وال
يتخلى عنهم ،فال�سورة حتمل معنى ا إليجابية يف
املواقف ،ومن الوا�ضح أ� ْن كل تلك املعاين قد �شحنها
الكاتب يف م�شيئة ال�سورة و�صاحبها �سبحانه وتعاىل،
ب�شكل عابر مينح املتلقي فر�صة الت أ�مل وامل�شاركة يف
ا�ستكمال املعاين من أاللفاظ الرتاثية املوحية ،قال
اف ر َِجا ٌل َي ْع ِر ُفونَ ُك ًّال ِب�سِ ي َما ُه ْم
تعاىلَ }:و َع َلى أَال ْع َر ِ
اب الجْ َ َّن ِة أَ�ن َ�س َال ٌم َع َل ْي ُك ْم لمَ ْ َي ْدخُ لُو َها
َونَا َد ْو ْا أَ� ْ�ص َح َ
َو ُه ْم َي ْط َم ُعونَ َ ،و ِ� إ َذا �صرُ ِ ف َْت أَ� ْب َ�صا ُر ُه ْم ِتلْقَاء أَ� ْ�ص َح ِاب
النَّا ِر قَا ُلو ْا َر َّبنَا َال تجَ ْ َعلْنَا َم َع ا ْل َق ْو ِم َّ
ني{( .)32ثم
الظالمِ ِ َ
يختم ال�شاعر ق�صيدته بقوله:
يا أ� ُّيها اجلي ُل اجلدي ُد
وقفت منده�شا على عتبات خطوتك اجلديدة
 ...وقر أ�ت نب�ضك وانطلقت بال عِنان
جئت ...ومن نقاء الفجر
من �سورة «ا إل�رساء” َ
...وال�سبع املثاين.
يت من خلف الدخان وجوههم
ور أ� َ
...وبلوت عربدة الدخان
َ
حملت جرحك والهجري
و َ
حملت جرحك والعبري
َ
فما الذي حملته أ�غربة الزمان!؟
حيث ّ
يوظف ال�شاعر �سورتي ا إل�رساء والفاحتة
«ال�سبع املثاين» لي�ستكمل امل�شهد الدرامي يف حلظة
ت أ�زم جديدة ت�صل �إليها الق�صيدة يف نهاية مفتوحة
تت�ضمن ما ُيحزن و ُي�ؤمل من جهة ،وما يفرح من جهة
أ�خرى ،فاجليل اجلديد الذي يحمل �سمات الن�رص
9
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القادم وفق معادلة التكامل بني �إميانه و�سعيه،
وعدم االكتفاء بواحدة دون أالخرى ،هو اجليل
املح�صن بالعقيدة ،واملت ّوج بال�صباح ،واجليل الذي
ّ
ي�ش ّكل ح�ضوره طلق الوالدة بكل ما يف املخا�ض من
معاين أالمل املمزوج بالفرح ،ذلك اجليل يعرف عدوه
جيدا من خالل ال�سبع املثاين التي ترد ب�شكل عابر;
لت�شري �إىل ال�ضالني واملغ�ضوب عليهم ،كما أ�نَّه واثق
من الن�رص; ألن الن�رص هو وعد �إلهي حتمل �سورة
ا إل�رساء داللته ب�شكل عابر وواثق ،فبدايات �سورة
ا إل�رساء تتحدث عن الوعد ا إللهي بالن�رص بعد علو
اليهود ،يقول تعاىلَ } :وق ََ�ض ْينَا ِ� إلىَ َبنِي ِ� إ�سرْ َ ائِي َل فيِ
َاب َل ُتفْ�سِ ُد َّن فيِ أَال ْر ِ�ض َم َّر َتينْ ِ َو َل َت ْعلُ َّن ُعلُ ًّوا َك ِب ًريا،
ا ْل ِكت ِ
َف ِ� إ َذا َجاء َو ْع ُد أُ�وال ُه َما َب َع ْثنَا َع َل ْي ُك ْم ِع َبا ًدا َّلنَا أُ�وْليِ َب أ�ْ ٍ�س
ا�سو ْا خِ َال َل ال ِّد َيا ِر َو َكانَ َو ْع ًدا َّم ْف ُعو ًالُ ،ث َّم
�شَ دِي ٍد ف ََج ُ
ني
َر َد ْدنَا َل ُك ُم ا ْل َك َّر َة َع َل ْي ِه ْم َو أَ� ْم َد ْدنَا ُكم ِب أ�َ ْم َوالٍ َو َب ِن َ
َو َج َعلْنَا ُك ْم أَ�كْثرَ َ َن ِف ًريا � ،إ ِْن أَ� ْح َ�سن ُت ْم أَ� ْح َ�سن ُت ْم ِ أَلنفُ�سِ ُك ْم
َو� إ ِْن أَ� َ�س أ�ْتمُ ْ َف َل َها َف ِ� إ َذا َجاء َو ْع ُد ا آلخِ َر ِة ِل َي ُ�سو ُ� ؤو ْا
ُو ُجو َه ُك ْم َو ِل َي ْدخُ لُو ْا المْ َ ْ�س ِج َد َك َما َدخَ لُو ُه أَ� َّو َل َم َّر ٍة
َبو ْا َما َع َل ْو ْا َت ْت ِب ًرياَ ،ع َ�سى َر ُّب ُك ْم أَ�ن َي ْر َح َم ُك ْم َو� إ ِْن
َو ِل ُيت رِّ ُ
()33
ِين َح ِ�ص ًريا{ .
ُعدتمُّ ْ ُع ْدنَا َو َج َعلْنَا َج َه َّن َم ِللْ َكا ِفر َ
حيث يعتمد ال�شاعر على و�ضوح ر�ؤية اجليل اجلديد
الذي يعرف عدوه جيد ًا ،ويعرف نتيجة املعركة ح�سب
الوعد ا إللهي �سلفا ،كما أ� َّن ُه خَ رَب االبتالء ،وج َّرب أالمل
والعذاب ،ويدرك أ�ن رحلة االنت�صار زاخرة باجلراح
واخل�سائر املادية ،و أ� َّن معادلة ا إلميان وال�سعي
القر آ�نية هي املعادلة الرابحة التي تفعمها احلياة
نب�ضا و�إيراقا ،فقوله« :وقر أ�ت نب�ضك» مرتبط بقوله
�سابقا « :ف� إ َّن فيك النب�ض يورق بني ترتيل الظهرية
وامل�ساء» ،ولذلك جاءت خامتة الق�صيدة قوية مفعمة
بالثقة واليقني« :فما الذي حملته أ�غربة الزمان؟!»;
ألن أ�دوات املعركة و�سالحها الواعي الذي ميتلكه
اجليل اجلديد �سيف�شل كل مواجع الغربان القاتلة;
ألن املعطيات والنتائج حم�سومة �ضمن �إطار �إمياين
Published by Arab Journals Platform, 2020
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املح�صن
وعقدي ميتلكه اجليل اجلديد« :اجليل
ّ
بالعقيدة واملت ّوج بال�صباح».
ويالحظ أ� َّن لغة ال�شاعر امتازت بال�سهولة والو�ضوح،
�إذ ال حتتوى على أ�لفاظ �صعبة وال تراكيب �ضعيفة،
با إل�ضافة �إىل توظيفه لرتاكيب م�ستمدة من القر آ�ن
با إل�ضافة �إىل أ��سماء ال�سور التي جاءت يف موا�ضعها
موحية مبكنوناتها يف ال�سياق.
أ�ما عن اخليال والت�صوير؛ فقد جنح ال�شاعر يف
ت�صوير م�شاعره و أ�فكاره و�صياغتها يف تعبري جميل
حي وم�ؤثر ،من ذلك:
 يا خمري أالر�ض ...يا طلق الوالدة يزرع يف العيون نخيلها أ�كلت موا�سمنا اجلنادب وغادرتنا آ�خر ال�سحب احلميمة يف ال�سماء()34
 وقفت منده�ش ًا على عتبات خطوتك اجلديدةحيث ا�ستطاع ال�شاعر و�سط خطابه املحموم أ� ْن مينح
تعبريه هذه ال�صور احلية املعربة عن معاين النمو
املطرد؛ واالندفاع �إىل احلياة؛ من خالل( :اخلمرية،
والزراعة ،والوالدة ،وعتبات اخلطوة اجلديدة) ،يف
مقابل ال�صورة احلية والف ّعالة لفكرة الهدم والفناء:
(اجلفاف ،واجلنادب ،والرمادة. )...
التنا�ص الداخلي (مع الن�صو�ص احلديثة):
يكتف �شعراء املقاومة بالتَّفاعل الن�صي مع القدمي،
مل ِ
حيث اجتهوا �إىل الن�صو�ص اجلديدة يف تفاعل نابع
من الوعي أ�و الالوعي ،من ذلك ق�صيدة «ماذا تبقّى»
لل�شاعر يا�رس علي( ،)35التي يقول فيها:
ال�س�ؤال أالول
أ
غ�ص حلقي بال�س�ؤا ْل
مل ال�صدور وفا�ض حتّى ّ
والذل يع�رص من عيون النا�س أ�دمعها الثقال
واله ّم َين ُْ�صلني ،وقد ك�سرَّ ال�ضلوع على النِّ�صال
رواح فيها ...كاخليا ْل
والنا�س أ�جداث وال أ� َ
و�س�ؤايل املجروح تاه وع ّز -يا قلمي -املقا ْل
هذا �س�ؤايل أ�و ًال:
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 ...ماذا تبقّى يف الرجال من الرجال؟
ال�س�ؤال الثاين
اجلراح
ثقلت ج�سدي
قد�س� ،إين مل أ�ب ْع ،قد أ� ْ
ْ
يا ُ
وا�سرتاح
ما هنت لك ْن ران هُونٌ  ،فوق جرحي،
ْ
الكفاح
حكا ُمنا باعوا البالد و أ�ه َلها ،باعوا
ْ
أ
ملوا ال�سجون وق ّيدوا أ�حرارهاَ ،ع ّز ال�رساح
طاح
قد�س ما يل حيلة � ،إ َّن الهوى فينا أ� ْ
يا ُ
و أ�نا هنا ،وهن ًا هنا ،وال�صمت يك�رسه النواح
اجلراح..
و�س�ؤالنا ملء
ْ
ماذا تبقى يف ال�سالح من ال�سال ْح؟
ال�س�ؤال الثالث
مت�ضي ال�سنون ،يغيب قرنٌ آ�ف ٌل ،تُطوى ال�سماء
و ُي ّ
زف زه ُر أالر�ض أللعداء يف ليل الفناء
ويغيب �صبح الكون يف عنف الظالم ،وال �ضيا ْء
ُ
وال�سافرات الكا�سيات العاريات وال ردا ْء
ّ
يفخرن يف عي�ش البهائم يف ال�صحاري والعراء
ووجوههن جما ُد �صخر،
ال احمرار وال �صفاء وال حيا ْء
أ�نا ل�ست أ�دري ما جرى،
ماذا تبقَّى يف الن�ساء من الن�ساء؟
ال�س�ؤال الرابع
املكان
بلغ الزمان مداه وامت�شقَ احليا َة من ْ
مان
و أ� ّ
ق�ض أ��سباب الوجود وه ّز أ�ركان أال ْ
بلغ الزُّبى �سي ُل الذنوب ،ولي�س يف الدنيا أ�ذان
والنا�س يفتنها الظالم ،وخمر ٌة بني احل�سان
قم ..خلف بابك طارقٌ  � ،إ َّن القيامة خطوتان
أ�نذ ْر ،وع ِْظ هذا املدى..
()36
الزمان؟
ماذا تبقّى يف الزمان من
ْ
والق�صيدة تذكرنا بطال�سم �إيليا أ�بو ما�ضي من حيث
ال�شك ُل أ
�سلوب ،حيث �سارت على منط ا�ستعرا�ض
وال ُ
أ��سباب احلرية أ
والمل ،وطرح ال�س�ؤال مع نهاية
كل مقطع .وهي اتخذت لنف�سها البناء الفني ذاته
للت�صوير ،ذلك البناء اللولبي ،الذي يبد أ� من نقطة
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol5/iss2/4
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ما ،ثم يتجه �إىل النقطة ذاتها م�رشعا بداية حلقة
جديدة ،ت�سري يف ف�ضاء احللقة ال�سابقة مع تنويع
فني ملجاالت احلرية فيه( .)37أ� ّما من حيث امل�ضمون،
فقد تقاطعت الق�صيدتان يف جمال الت�شا�ؤم ،لكن
جاذب �إىل الغور املخيف ،وت�شا�ؤم
�شتان بني ت�شا� ؤ ٍم ٍ
جاذب �إىل ال�سماء!
وتَه َت ُّم ق�صيدة (ماذا تبقى؟) لل�شاعر (يا�رس علي)
هموم ا إلن�سان العربي امل�سلم املعا�رص ،فهي تنتقل
من وجع �إىل وجع ،وت�سافر من دوائر أ�مل �إىل دائرة
عذاب ،أ
وال�سئلة امللِّحة هنا أ��سئلة جارحة ،تلت�صق
بذوات امل�سئولني (املق�صود بامل�سئولني هناَ :م ْن
تطرح عليهم أال�سئلة) ب�شكل موجع م�ستفز ي�ستنه�ض
الهمم ويجلد الذوات.
وقد �ش ّكل لهذه أال�سئلة � أش�ن �إيليا حلقات دائرية
يظنها الناظر من بعيد منف�صلة ،ويحلِّقْ ك ٌّل منها يف
فلك ،وحلقات املعادلة تتناول بداية الرجال الذين
ا�ستناموا وا�ستمر أ�وا الذل ،ثم تنتقل املعادلة �إىل
ال�سالح الذي يعاين من ال�صد أ� ،وقد ُكبل أ��صحابه
أالحرار ،و�سيطر على نب�ضه احلكام ،وت�شكل احللقة
الثالثة نقلة بعيدة تدين الن�ساء اللواتي انخرطن يف
امل�ؤامرة ب�شكل �سلبي ،مل يبالِ الرجال ،وال ت أ�مل
وكن أ�داة من أ�دوات �ضياع أالجيال
�سجن ال�سالحّ ،
بتفاهة الفكر و�سطحية العي�ش وتبلد امل�شاعر.
و أ�ما احللقة الرابعة أ
والخرية فقد جل أ�ت �إىل حماكمة
الع�رص الغارق يف (�سيل الذنوب) و(�سيل الغفلة)،
وك أ�ين بهذه الدائرة حتاول أ� ْن ت�ضع النقاط الثالث
الدالة على احلذف املتبوعة بكلمة (�إىل آ�خره) ،والتي
متثل واقع النتائج املرتتبة على الدوائر الثالث أالوىل،
أ
فالمر قد جتاوز احلد ،وو�صلت أالمور �إىل ال�ضعف
الكبري الذي تغيب فيه احلياة وتُنتزع وينك�رس أالمن
وينت�رش الظالم.
وعلى الرغم من أ� َّن هذه احللقات الدائرية اال�ستفهامية
القا�سية قد ت�سللت �إىل املتلقي بهدوء �إال أ�نها حملت
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عواطف متفجرة و آ�الما مكبوتة ،وكانت أ��سئلتُها
اخلتامية امل�ستفزة مهذب ًة قيا�س ًا �إىل البواعث التي
انطلقت منها!
حب أ� ْن
ولعل ال�شاعر ،وهو ينتقل �إىل حلقة الن�ساء ،أ� َّ
َ
يربط أ�طراف املعادلة ببع�ضها ،فالهزمية ال تعني
ال�سري على
غياب الرجال وال�سالح بقدر ما تعني َّ
منهاج حياة منحرف ،والنَّ�رص ال ت�صنعه جمرد
بندقية أ�و أ��سلحة غري �صدئة ،بقدر ما ت�صنعه
حمجة
مفردات احلياة ال�صغرية ،و�سريها على
ّ
بي�ضاء ال انحراف فيها.
أ�ما أ�طراف املعادلة أالخرى (ال�سالح والزمان) فهي
يف نظري ،أ��شبه هنا أ
بالطراف الثانوية �إىل جانب
أالطراف الرئي�سة ،املتمثلة يف جناحي الكون (الرجال
والن�ساء) ،وهذه أالطراف نائب ٌة عن أ�طراف أ�خرى
كثرية مل حت�رض يف املعادلة أ�و ال�شحنة ال�شعورية
املكتظة بها على الرغم من ذلك! وال تعني ثانويتها
عدم أ�هميتها فهي ت�شكل أالطر التي تنتمي �إليها
أالطراف الرئي�سة تلك أالطر التي ال ت�ستغني عنها.
و أ�ما على �صعيد امل�ضمون ،وعن جدلية الت�شا�ؤم
والتفا�ؤل هنا ،فهي حا�رضة بقوة ،وعلى الرغم من
طغيان (الت�شا�ؤم) ف� إ َّن ال�شاعر يلقي التفا�ؤل يف ملعب
املتلقي ،الذي قد ت�ستفزه أال�سئلة ،فيقول( :ال!) أ�و
(نعم!) ،وتتفاعل لديه امل�شكلة ،أ�و هكذا نتوقع!
كما أ�ن هذه أال�سئلة امللحة يقع لظاها على كاهل
العاملني وغري العاملني فيقر أ�ها الرجال الرجال،
حاملو أ�رواحهم على أ�كفَّهم ،والن�ساء امللتزمات
باملحجة البي�ضاء ،ويقر أ�ها املتخاذلون واملت�ساقطات
ّ
واحلكام ،فهل ظلم يا�رس َّ
الط َ
رف ا إليجابي يف
املعادلة؟ هل حالنا بالفعل قامت كما �صوره هنا ،أ�لي�س
من رجال �رشفاء ون�ساء ملتزمات و�سالح يفعل
أالعاجيب؟ ا إلجابة هي :بلى ،ولكن �إجابة أ�ولئك
ا إليجابيني التي أ�تخيلها هنا :تلك أ��سئلتنا ،وال�شاعر
عب عنا ،فنحن يف املعركة وحدنا ،وما زالت املعركة
رّ
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غري حم�سومة ،وكثري من النا�س يف غفلة عنا وعنها،
ول�سان حالنا ي�رصخ بتلك أال�سئلة ،فهل توجعهم
أ��سئلتنا؟ ومن الوا�ضح مدى التناغم النف�سي بني
يا�رس وطال�سم �إيليا ،ذلك التناغم املبني على احلرية،
وتوايل أال�سئلة دون �إجابات ،مع انغما�س الطال�سم
يف أالفكار الفل�سفية الت أ�ملية ،وانغما�س أ��سئلة يا�رس
يف عامل ال�سلوك وف�ضاءات الواقع ال�سيا�سي.
أ�ما على �صعيد ال�صورة واخليال ،فقد عربت ال�صور
اجلزئية عن واقع امل أ��ساة( :غ�ص حلقي بال�س�ؤال،
�س�ؤايل املجروح ،ران ُهون فوق جرحي ،ويزف
زهر أالر�ض أ
للعداء� ،سيل الذنوب ،)...أ�ما ال�صورة
الكلية فقد انتمت �إىل ال�صورة اللولبية التي تكتمل
فيها كل مقطوعة للتعبري عن الفكرة العامة والعاطفة
أالم يف الق�صيدة ،فكل مقطوعة متثل �صورة متكاملة
دالة على م�ضمون الق�صيدة وت أ�تي املقطوعة أالخرى
لتحدث �إيقاعا آ�خرا يدور يف الفلك ذاته ،وقد أ��سهم
يف حتقيق ال�صورة اللولبية امل�ضمون املو ّلد عن
امل�ضمون العام ،والقافية التي تنوعت لكنها حافظت
على أ�لف املد قبل الروي يف كل الدوائر ،واال�ستفهام
املوجع الذي اتبع النمط ذاته .وال �شك يف وجود ذلك
التماهي بني البناءين اللولبيني يف ق�صيدتي يا�رس
و�إيليا.
وقد ت�سللت �إىل ق�صيدة يا�رس مالمح التنا�ص
اجلزئي مع مفردات تراثية متفرقة ،من ذلك« :ران
هون» ،و»الكا�سيات العاريات» ،و»بلغ الزبى �سي ُل
الذنوب».

التنا�ص الذاتي (مع الذات)

يع ّد التنا�ص مع الذات لغوي ًا و أ��سلوبي ًا ونوعي ًا �شكال
من أ��شكال التفاعل الن�صي الدالة ،وميثل من جهة
أ�خرى نوعا من معطيات الرتديد املوحي بح�ضور
فكرة أ�و معجم لغوي أ�و أ�دوات فنية ما .وميكن تتبع
ذلك يف ق�صيدة «للربع رائحة القرنفل» لل�شاعر خ�رض
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جحجوح ،التي مرت بنا قبل قليل ،حيث دارت فكرتها
أال�سا�سية حول خذالن الزعماء إلرادة �شعوبهم يف
التحرير واال�ستقالل احلقيقي ،وي�ستطيع املتلقي أ�ن
ير�صد تلك الفكرة يف أ�كرث من ق�صيدة كتبها ال�شاعر،
حيث يقول يف ق�صيدة بالغ:
يا عا�شق املوت ب ّلغ أ�مة العرب
الذبح فيه وفيه الد ّم أ�ودية
فليخ� أس� العرب ما أ�ورت حجارتنا
يا �صانع املجد ب ّلغ أ�مة الطرب
اخلطب
من موطني خربا يع�صى على
ِ
أ
الكثب
جتري كما جرت النهار يف ِ
نا َر انتفا�ضتنا بالفتي ِة الن ُُّجب
()38
ملغت�صب
أ�نّا �صمدنا ومل نخ�ضع
ِ
حيث يالحظ املتلقي عنا�رص ا إليجابية املتمثلة يف
أ�طفال احلجارة الذين ال يهابون املوت ،وميار�سون
�صناعة املجد با إلمكانات املتوا�ضعة التي ميلكونها يف
مقابل اخلذالن العربي ،غري املب�رص حلجم اجلرائم
واملذابح ،واملنغم�س يف أ�وان الرتف والطرب .لكن
ق�صيدة «للربع رائحة القرنفل» متيزت مب�رسحة
أالطراف ومنح احلدث منحنى دراميا مت�صاعدا،
ميتلك برمزية �شفافة مالمح �شخ�صيات تراثية ت�شي
بالواقع ،وتبلور الق�ضية ب�شكل أ�كرب من خالل الغو�ص
يف أ�عماق ال�شخ�صيات وتفا�صيل ما اتخذته من
مواقف ،فال�صورة اجلزئية ألمة الطرب هنا ،يجدها
املتلقي �صورة كلية حية يف �شخ�صية عروة الذي خذل
ال�ضعفاء وتخلى عن الفقراء وتن ّكر ملا�ضيه الفرو�سي،
وانغم�س يف غ�سيل املتعة مع فتاة رومية غريبة ت�شده
بعيدا عن ا إلح�سا�س بواقع أ�مته ،كما أ�ن النهايتني
مت�شابهتان ،فربع القرنفل ت�شهد فدائية خولة ووعي
ال�شاعر يف لفح ال�رصاع وتنتظر أالمل املرج ّو يف ثورة
ال�شنفرى امل�ضمرة.
وي�ستطيع املتلقي أ�ن ير�صد تنا�صا ذاتيا لدى ال�شاعر
مع ق�صيدته «ال�سبات الدامي» التي كتبها �إثر عملية
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol5/iss2/4
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ت�صفية احل�ساب يف جنوب لبنان ،وراح �ضحيتها
ع�رشات ال�شهداء يف جو من ال�صمت العربي جتاه
ب�شاعة احلدث ،يقول ال�شاعر خ�رض جحجوح:
�سبات ...كندف الثلوج بزحلة
ٌ
�سبات عميق ...يخ ّيم فينا!...
تراكم فوق القلوب املذ ّل ْة
		
ّ ()39
أ
ويقتل روح الماين املطلة
بات العربي �سببا يف أ�نهار الدم
ال�س ُ
حيث يظهر ُّ
التي تل ّوث ماء الفرات ودجلة ومدخال من مداخل
�رصخات لبنان ومواجع أ�هله ،و آ�الم بريوت وغزة
وحبلة ،بينما ميار�س املحتل مفردات عقيدته القائمة
على �شهوة الدم; لي�صنع من دماء النا�س خبزا،
ويتمدد بوح�شية يف بالد العرب بال رادع ،وتتنا�ص
النهايتني معا من خالل �صحوة املقاومة ،التي تنف�ض
عنها ظالم الكهوف اململة ،وجيل أ�طفال احلجارة
واملقاومة يبقى هو امل�ؤ�رش على حيوية أالمة ووعدها
القادم ،يقول ال�شاعر يف نهاية ق�صيدته:
وحتم ًا �إذا �شاء ربي �ست�صحو
تر ّبت بح�ضن القذائف عمرا
لتفق أ� عني اجلرائم طفلة
		
ّ ()40
تلوك ال�شظايا بخبز املذلة
ويتفاعل ن�ص «:للربع رائحة القرنفل» مع ق�صيدة
«الكارثة» التي تت�ضمن مو�ضوعة البيع والتخلي
واال�ستبدال ال�سلبي الذي مار�سه عروة بطل أالم�س
ومتخاذل اليوم ،مع اختالف أال�سماء بني الن�صني،
فالكارثة تكتفي ب�ضمري الغائب ،يقول ال�شاعر:
من أ�ين أ�بد أ� ...وا آلهات �صائحة
من أ�ين أ�بد أ� ...أ
والوطان نائحة
من باع أ�ر�ضي...؟! أ��سم�سار ل�سم�سار؟!
()41
من باع �شعبي...؟! أ�جزا ٌر جلزّارِ؟!
وحت�رض خولة من هناك �إىل هنا يف م�شهد القد�س التي
ت�رصخ دون أ�ن ي�صغي أ�حد ل�رصختها بني ال�شظايا
ويف أ�كناف �إع�صارِ ،ويح�رض ال�شاعر الدال على
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الوعي وهو يلتحف مرة أ�خرى وهج ال�رصاع ،وهو
يوا�صل اجلهاد وحيدا ال ن�صريا عربيا ي�سانده ،وهو
هنا يتكلم بل�سان املجموع من املجاهدين الذين ما
زالوا ي�رسجون خيولهم متوكلني على اهلل ،وهو بذلك
يتنا�ص مع نهاية ربع القرنفل ،لكن من خالل معطى
جديد يتمثل يف ت�شكيالت ثورية تطورت من جيل
احلجارة واحللم بال�شنفرى ،يقول ال�شاعر:
هذي الكتائب أ
واللغام �صاعقة
فكيف �إن زحفت للقد�س هادرة
تزلزل اجلي�ش يف بركان �إنذارِ!
()42
يف جحفل ك�صخور ...ال�ش ّم جبارِ!
ويظهر التنا�ص الذاتي مع ق�صيدة« :للربع رائحة
القرنفل» لدى ال�شاعر خ�رض جحجوح على �صعيد
أال�سلوب الفني يف ق�صيدة «كهف الذكريات»:
ما عدت أ�هفو للرفاق
غفوت أ�حلم ،يا أ�مية ،بالر�شيد
و�رشحة التموين يف الريموك أ�و ّ
حطني
بريوت ،ما أ�بهاك ما أ�حالك
يا
ُ
تكحل هدبها بدمائها معجونة مع حفنة البارود
يف ع ٍني ّ
أ
وال�شالء...
ّ
غطي قامتي ...أ�نا نائم ...أ�نا معت�صم...
...
ونق�شت نف�سي يا زياد على �سوار حمرقة...
والبحر ي�ضحك ثم مي�سح حليته...
ومي ّد ل إلع�صار ك ّف ًا راجفة...
...
املدائن نائح ًا...
مل أ��سمع �صدى �صوتي ...على باب
ِ
أ�و �صائح ًا ...أ�و فاحت ًا
يا يزدجرد...
هذا أ�وان االنطالق �إىل فناء الذكريات...
ال�شم�س تلعق جرحها .ومتوء من أ�مل القتام...
تعج بالوجع ال�ضبابي املرير
ّ
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وقرطبة� ...إ�شبيلية ...وطليطلة...
�رشبت مياه أالطل�سي وما ارتوت...وبكت على باب
امل�ضيق...
ت�صيح« :يا بحر ا�ستفاق النائمون...؟»
فتجيبها قمم الربان�س« :لي�س بعد الغافقي هنا
رجال»
وال�شم�س قالت« :والدجى يغفو على ّ
كف املحال»
«هذا أ�وان ال�شد والرتحال ...هذا أ�وان امل ّد
والزلزال»
وم�ضت تلملم جرحها بني اجلبال...
من ذا �سي�صحو حني أ�غفو
وال�شعاع على عيوين ينق�ش الذكرى
()43
وقلبي با�سط كفيه يف باب املغارة...؟!
حيث يتفاعل الن�ص هنا مع ربع القرنفل لي�س من
حيث الفكرة وح�سب؛ بل من حيث أالدوات الفنية
ّ
املوظفة ،وال�سمت العام للن�ص ن�سب ّي ًا ،فالتنا�ص
أ
الرتاثي ك�داة فنية حا�رض هنا بقوة ،يف معطيات
تكاد تكون متماثلة ،ف أ�م ّية والر�شيد واملعت�صم وعبد
الرحمن الغافقي والريموك وحطني مفردات مغايرة
لتاريخها املعروف ،ي�ش ّكل ح�ضورها يف الن�ص مفارقة
بني ما�ضيها وواقعها ،و� إ ْن كان ذلك بن�سب خمتلفة
عن مغايرة عروة بن الورد يف ق�صيدة «للربع رائحة
القرنفل» ،فاملعت�صم يغطي قامته أ�مام �صيحات
احلرائر ،ومعارك العزة �صارت جمرد أ��سماء
ملخيمات جلوء ينتظر أ��صحابها (�رشحات) التموين.
كما حت�رض �شخ�صية يزدجرد يف توا ٍز مع الفتاة
الرومية التي مي ّثل هوان أالمة انت�صارا لها ،فالفتاة
تغ�سل الدم ،وت�رسق عروة ،وتنت�رص على الفقراء
وال�ضعفاء ،كما أ� َّن يزدجرد ينجو من �صيحات العزة
على باب املدائن; ألن الرجال غائبون ،والكهف
املرادف يف تلك اللحظة للنوم الطويل حا�رض ،يتيح
املجال أ�كرث النك�سار أ�طول.
و�إذا كانت قرطبة و�إ�شبيلية وطليطلة ت أ�تي كرموز
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�ضياع بعد عزة ف� إ َّن الن�ص الرتاثي يح�رض من
جهة أ�خرى داال على أالمل القادم يف قول ال�شاعر
عن أ�وان ال�ش ّد ،كما تظل قيمة ال�سري على احلق من
خالل ا�ستدعاء �شخ�صيات أ�هل الكهف عزاء ي�ؤكد
�إمكانية النهو�ض .ولعل ان�صهار ذلك احل�ضور
حدثي ًا مع ال�شم�س و�شعاعها يجعل �شخ�صيات أ�هل
الكهف رموز ًا دالة على النهو�ض والتغيري وعدم
ثبات احلال .وي�ضع ال�شاعر بني ثنايا املفردات
الرتاثية معطيات معا�رصة مثل «بريوت» و»�رشحة
التموين» مفاتيح رمزية �شفافة ،متنح الن�ص مفارقة
بني املا�ضي واحلا�رض ،متاما كما م ّثل زجاج
ال�سيارات مفتاحا ت أ�ويليا يف ق�صيدة «للربع رائحة
القرنفل» .وال يخفى أ�ن تلك الن�صو�ص جميعها و�إن
ا�ستح�رضت وجع احلا�رض وجمال املا�ضي �إال أ�نها
امتلكت دفع ًا �إيجابي ًا ،وح ّث ًا على ال�صمود والتما�سك،
وبقي احلزن الطاغي فيها حافز ًا على أالمل ،وحا ّث ًا
على املمانعة واملواجهة واملقاومة.

معمارية التنا�ص (التنا�ص مع أال�شكال
الفنية):

عرف �شعر املقاومة من حيث البناء الفني أ�كرث من
تفاعل ن�صي مع أال�شكال الفنية أالخرى مثل امل�رسح
والق�صة والر�سالة ،بل عرف أ�ي�ضا التنا�ص مع أ��شكال
فنية منتمية �إىل تراثنا أالدبي مثل بناء املو�شحات
واملقامات .ولعل ترتيب هذا التفاعل الن�صي يفر�ض
علينا أ� ْن نبد أ� من خالل أال�شكال املو�سيقية ال�سابقة
مثل املو�شحات ،وقد مت ّثل ذلك يف ق�صيدة جميلة
لل�شاعر عبد العزيز الرنتي�سي(.)44
ويع ّد ال�شهيد عبد العزيز الرنتي�سي من أ�برز
ال�شخ�صيات ال�سيا�سية امل�ؤثرة يف التاريخ الفل�سطيني
املعا�رص ،وقد بينّ �شعره روح ًا �إن�سانية تتمثل القيم
قو ًال وفع ًال حيث كانت م�ضامينه ال�شعرية تتوافق
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مع مواقفه العملية� ،إذ كان �شديدا فيهما يف م�ضمار
احلق رحيما يف ميدان ا إلخاء والعالقات االجتماعية،
وك أ�ين به يحاول على �صعيد آ�خر من خالل ق�صيدته
(حديث النف�س) أ�ن يربز اجلانب ا إلن�ساين الذي
يت�سم به ،حيث يقف مع نف�سه مثل باقي الب�رش الذين
قد حتدثهم أ�نف�سهم باال�ستكانة للراحة والدعة ،لكنه
يجابه نف�سه ب�صالبته املعهودة ،ويفند �إغراءاتها
حماجة
وخماوفها مما يجعلها يف النهاية ،ومن خالل ّ
منطقية فنية؛ تتماهى مع رغبته الكامنة يف حتقيق
العزة والكرامة.
أ
وهو �ضمن معادلة الثنائيات التي �جادها يف حياته
وا�ست�شهاده يحافظ من الناحية الفنية على ال�شكل
املو�سيقي للق�صيدة العربية أال�صيلة ،مع جتديده
رشب الكثري من املعطيات الفنية
الكامن يف ت� ّ
املعا�رصة ،ومن ذلك التزامه يف ق�صيدة حديث
النف�س أ
بال�سلوب أالندل�سي املغاير لل�شكل املو�سيقي
ال�رشقي ،فق�صيدته هذه هي الق�صيدة الوحيدة التي
تخرج عن النمط املو�سيقي العمودي امل أ�لوف عنده،
ولكنه خروج يف �إطار املوروث العربي القدمي ،حيث
اتبع فيها أ��سلوب املو�شحات أالندل�سية ب�شكل كبري،
ولكنه مل يغفل املعا�رصة من خالل املزاوجة بني
أ��سلوب التو�شيح و أ��سلوب البناء الدرامي املعا�رص.
وميكننا قبل كل �شيء أ�ن نثبت تلك املزاوجة اجلميلة،
ونحن نتتبع أال�سلوبني يف الق�صيدة ،حيث تظهر
مفردات فن املو�شحة ب�شكل ال يقبل ال�شك يف هذه
الق�صيدة الفريدة ،فاملو�شح كما يعرفه ابن �سناء
امللك« :كالم منظوم على وزن خم�صو�ص ،وهو
يت أ�لف يف أالكرث من �ستة أ�قفال وخم�سة أ�بيات ويقال
له التام ،ويف أالقل من خم�سة أ�قفال وخم�سة أ�بيات
ويقال له أالقرع .فالتام ما ابتدئ به أ
بالقفال،
والقرع ما ابتدئ فيه أ
أ
بالبيات»( ،)45وق�صيدة
مطلع يقول فيه ال�شاعر:
حديث النف�س تتكون من ٍ
ماذا دهاك يطيب عي�شك يف احلزن
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ت�رشي النعيم ومتتطي منت ال�صعاب
ماذا عليك �إذا غدوت بال وطــن
()46
ونعمت رغـد العي�ش يف ظل ال�شباب
والتزم يف املطلع ب أ�ربعة أ��شطر أ�و أ�غ�صان ،اعتنى
فيها بتوحيد القافية الداخلية( :احلزن ،والوطن)،
والقافية العادية( :ال�صعاب ،وال�شباب) ،ويعد
اهتمامه بوجود املطلع التزاما مبا ع ّده بع�ض
الدار�سني لي�س �رضوريا ،حيث قد يبد أ� املو�شح دون
مطلع ،ويطلق عليه عندها املو�شح أالقرع.
و أ�تبع املطلع بدور ،هو عبارة عن جمموعة من أالبيات،
أ�و ما ميكن ت�سميتها هنا بدقة أ�كرب أ
بال�سماط ،والتزم
فيها بخم�سة أ��سماط كرر عددها وفق القاعدة يف بقية
املو�شح:
يا هذه يهديك ربك فارجعــي
القد�س ت�رصخ ت�ستغيثك فا�سمعي
واجلنب مني بات يجفو م�ضجعي
فاملوت خري من حياة اخلنــع
()47
ولذا ف�شــدي همتي وت�شجعـي
وجعلها من وزن املطلع ،ولكن بقافية خمتلفة عن
قافيته ،ملتزما بها يف أ��سماط الدور الواحد ،كما
نرى .وقد جعل كل �سمط يتكون من فقرة واحدة
فقط; ذلك أ� َّن بع�ض املو�شحات يلتزم كل �سمط فيها
بفقرتني.
والتزم ال�شاعر بوجود ثالثة أ�قفال وخرجة ،تك ّون
ك ٌل منها من أ�ربعة أ�غ�صان ،بقافية موحدة لكل غ�صن
(�شطر املطلع أ�و القفل أ�و اخلرجة) لكل بيت ،والقفل
أالول منها جاء مبا�رشة بعد الدور:
وغدا متوت
ها أ�نت تر�سف يف القيود بال ثمـن
وتنتهي حتت التــراب
وبنوك واعجبي �سترتكهم ملــن
()48
والزوج ت�سلمـها فتنه�شــها الذئاب
والقفل كما نرى ي�شبه املطلع يف املو�شح التام ،فهو
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ي�شبهه يف القوايف ،وعدد أالغ�صان ،وغلب عند �شعراء
املو�شحات أ�ن يجعلوا للمو�شحة خم�سة أ�قفال،
وا�ستخدم ال�شاعر هنا ثالثة أ�قفال ،ولعل غريه
ا�ستخدم أ�قل من ذلك.
ويالحظ أ� َّن ال�شاعر قد التزم بعدد أالغ�صان يف كل
أالقفال ،من�سجما بذلك مع املطلع واخلرجة ( آ�خر
قفل يف املو�شحة) ،وقد اتبع ال�شاعر امل أ�لوف يف
جعل القفلة أ�ربعة أ�غ�صان ،واختار اختالف القافية
الداخلية أللغ�صان أالوىل عن قافية أالغ�صان أالخرية
كما ذكرنا.
وقد جعل العلماء البيت يف املو�شحة غريه يف الق�صيدة،
ف�إن تك َّون البيت يف الق�صيدة العادية من �شطرين يف
الغالب ،ف�إنه يتكون يف املو�شحة من الدور م�ضافا �إليه
القفل الذي يليه ،والبيت الثاين من أ�بيات مو�شحة
الرنتي�سي ،هو:
القيد يظهـر دعوتي يوما فعي
و�إذا قتلت ففي �إلهـي م�رصعي
والزوج أ
والبناء مذ كانوا معي
يف حفظ ربي ال تثريي مدمعي
وعلى البالء ت�صربي ال جتزعي
�إين أ�خــاف عليك أ�ن تنفى غدا
وي�صري بيتك خاويا ي�شكو اخلراب
وتهيم بحثا عـن خليل م�ؤمتــن
()49
يبكي حلالك أ�و ي�شاطرك العـذاب
ويالحظ أ� َّن ال�شاعر قد خالف امل أ�لوف يف املو�شحات يف
التزامه بقافية موحدة لكل دور ،حيث انتهت أ��سماط
بيت املو�شحة أالول بالعني املجرورة بالك�رسة ،أ�و
املتبعة بك�رسة طويلة( :فارجعي ،فا�سمعي،)...،
وكذلك أ��سماط الدور يف بيت الو�شحة الثاين( :فعي،
م�رصعي ،)...،وكذلك يف الدور الثالث من البيت
الثالث ،ولعلنا نتدرج يف طرح النماذج هنا ليكتمل بني
يدينا الن�ص كما هو دون نق�ص أ�و تقدمي وت أ�خري:
�إن ت�صربي يا نف�س; حقا ترفعي
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يف جنة الرحمن خري املرتـع
�إن احلياة و�إن تطل ي أ�ت النعي
ف�إىل الزوال م�آلها ال تطمعـي
�إال بنيــل �شهادة فت�شفعــي
�إين أ�راك نذرت نف�سك للمحــن
وزهدت يف دنيا الثعالب والكـالب
وع�شقت رم�سا يحتويك بال كفن
()50
فرجوت ربي أ�ن تكون على �صواب
كما خالف امل أ�لوف يف كون اخلرجة بال�شعر الف�صيح
ال الزجلي أ�و أالعجمي على عادة �شعراء املو�شحات،
واخلرجة هي آ�خر قفل يف املو�شحة ،وهي قفل مياثل
أالقفال ال�سابقة يف كل جوانبه ،غري أ�نَّها تقع يف
آ�خر املو�شحة ،وهي جزء أ��سا�س يف بيت املو�شحة
وتكوينها العام أ�ي�ضا ،فدون أالقفال واخلرجة ال
ت�سمى الق�صيدة مو�شحة ،واخلرجة يف ق�صيدتنا هنا
نقدمها م�سبوقة بالدور:
أ�نا لـن أ�بيت منك�سا أللملــع
وعلى الزناد يظل دوما أ��صبعي
ولئن كرهت البذل نف�سي ت�صفعي
من كل خوار وحمتال دعــي
� إ ْن تبذيل الغايل فمجدا ت�صنعـي
�إين أ�عيذك أ�ن تذل �إىل وثــن
أ�و أ� ْن يعود ال�سيف يف غمد اجلراب
فاق�ض احلياة كما حتب فال ولن
()51
أ�ر�ضى حيـاة ال تظللها احلــراب
حيث تبد أ� من قوله�« :إين أُ�عيذك ،»...وقد اختار
ال�شاعر أ�ن تكون بالف�صحى ال بالعامية أ�و أالعجمية
اللتني ا�ستح�سنهما الو�شاحون يف أالندل�س ،فال�شاعر
مييل هنا لاللتزام الفكري والفني بتبني الف�صحى،
فهو مل يلج أ� �إىل توظيف �شعر التفعيلة من باب
املحافظة ،فكيف يذهب �إىل العامية أ�و أالعجمية حتى
لو كان أالمر يتعلق بقاعدة فنية ،ولعل ذلك ين�سجم
أ�ي�ضا مع التزامه بقافية موحدة يف أالدوار ،وقد كان
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ميكنه التنويع.
ولعل ا إلطار املو�سيقي العام الذي ا�ستعر�ضناه
هنا ي�ؤكد أ�ن الق�صيدة �سارت على نظام املو�شحات
أالندل�سية ،وما االختالفات الطفيفة التي ذكرناها هنا
�إال اختالفات طبيعية مل يكن ال�شاعر بدعا فيها ،ألن
�شعراء املو�شحات أ�نف�سهم غريوا وبدلوا فيها �ضمن
ا إلطار العام ،وقد التزم ال�شاعر هنا مبا مل يلتزم به
كثريون منهم .ولعل ن�ضج جتربة ال�شاعر الفنية يف
كتابة املو�شح هنا تثري اال�ستغراب لكونها التجربة
الوحيدة له ،أ
ولنها تكاد تكون التزاما مو�سيقيا يف
زمن �شعر التفعيلة والعمودي خارجا عن م أ�لوف
التزام ال�شعراء يف هذا الزمان ،وال �شك أ�ن التجربة
فر�ضت ذاتها على ال�شاعر يف حلظات من ا إلبداع
جتاوزت االلتزام الرتاثي �إىل التوظيف الراقي
ألدوات فنية معا�رصة أ�خرى كما �سرنى بعد قليل.
فقد ا�ستفاد الن�ص من هذا التوزيع املو�سيقي
�إمكانيات مو�سيقية ونف�سية;�إذ منحتنا تلك أالبيات
املوزعة بهذه الطريقة تنويعات مو�سيقية ان�سجمت
مع التغريات النف�سية ،حيث كان ل�صوت النف�س
املرتددة نغمة مميزة تن�سجم مع ت�ضاربها ،وتختلف
عن �صوت ال�شاعر الثابت من أ�ول الن�ص آلخره،
وخ�صو�صا أ�نه اتبع يف كالم النف�س التنويع املو�سيقي
بني روي النون والباء ،والتزم بروي العني يف كالم
ال�شاعر.
أ�ما �إذا جئنا �إىل رحاب املو�سيقا يف ق�صيدة (عندما
حدثني البحر) لل�شاعر خمي�س لطفي وفككنا رموز
التالحم بني الرتاث واملعا�رصة( ،)52ف�إننا جند ظاهر
الق�صيدة ينتمي ل�شعر التفعيلة احل ّر ،القائم على
اختالف عدد التفعيالت من �سطر آلخر ،ومل ي�سهم
تكرار القافية يف ك�شف هذا املظهر ألنها تباعدت
�شكليا نوعا ما ،وتكرارها أ�مر ال ينفيه �شعر التفعيلة،
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وا�ستحكم بذلك التمويه احلادث ،ولكن الق�صيدة
عمودية �رصفة ،ال ت�شوبها �شائبة ،وهي من البحر
الب�سيط املفعم باملو�سيقا ،وميكننا معاينة الق�صيدة
بعد �إ�سباغ ثوبها احلقيقي عليها كالتايل:
َر َج ْع َـت لـي  ،بـعـد أ�حــزانٍ و آ�ال ِم
ف أ��رشق َْت  ،من جديـ ٍد � ،شم ُـ�س أ�يامـي
وعـاد لـي َم َلـ ُك أال�شعـا ِر ُيله ُمنـي
�شعري  ،مـن وح ٍـي و�إلهـا ِم
فان�ساب
َ
َ
واملـاء عـاد �إلـى جمـراه ثانـيـةً
وطاب جر ُح الهوى  ،مـن بعـد �إيـال ِم
ُعج ُبـنـي
ـرت أ�نظـ ُر للدنـيـا فت ِ
و�ص ُ
مـاذا أ�ريـ ُد ؟ و أ�ن َـت ا آلن ُق َّدامـي !..
يكفي وجو ُد َك فيهـا كـي يـد َّل علـى
ور�ســا ٍم
بدي ِـع ُ�صـ ْن ٍـع  ،لـخَ ـ َّالقٍ َّ
َ
وجودك فيهـا  ،كـي أ�ح َّـ�س أ�نـا
يكفي
ب أ�ننـي َم ِلـ ٌك  ،والكـ ُّل خُ ـ َّدامـي !..
قلت للط ِري  :يا ط ُري ا�صدحي �َ ،ص َد َح ْت
� إ ْن ُ
و أ�تحْ َ َفتْـنـي  ،بـ أ�لـحـانٍ و أ�نـغــا ِم
رس �َ ،سـ َر ْت
و� إ ْن
هم�ست �إىل أالن�سا ِم � :إ� ِ
ُ
أ
أ
حولـي  ،ك�عـذب هـ َّبـاتٍ لنـ�سـا ِم
كنت معـي فـي كـل ثانيـ ٍة
يا بح ُر َ ،
وكـم ر أ�يتـ ُك فـي نومـي و أ�حالمـي
وكـم توق َّع ُـت أ�ن أ�لق َ
ـاك قبـ ُل وقــد
قت ما قالـ ُه  ،أ
بالم ِـ�س ُ ،ح َّكامـي
�ص َّد ُ
ً
قالوا � « :سرنج ُع «  ،طفال كن ُـت حينئـ ٍذ
واليـو َم قا َر َبـت اخلم�سي َـن أ�عوامـي
ح�سـب يومـ ًا أ�نهـم كذبـوا
ما كن ُـت أ� َ
و أ�نهـم مـ أـلوا ر أ��ســي بـ أ�وهـا ِم
و أ�نهـم َمـ َع أ�عـدائـي عـل َّـي  ،وال
ي�ستهدفـونَ �سـوى قتلـي و�إعدامـي
كيف التقينا ؟ ولـم أ��سمـ ْع هنـا أ�بـد ًا
�صهيـ َل خيـ ٍل  ،وال و ْقعـ ًا ألقــدا ِم !
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وال ر أ�ي ُـت جيو�شـ ًا حولـنـا رفـعـت
أ�عال َمها  ،أ�ينها  ،يا بحـ ُر  ،أ�عالمـي؟!
ال  .ال تـقـ ْل � إ َّن لقيـانـا م�صـادفـ ٌة
أ�و � إ َّنهـا رميـ ٌة  ،كانـت بــال را ِم !
ممـا قل ُتـ ُه وبكـى
َت َع َّج َـب البحـ ُر َّ ،
أ
وقـا َل لـي  :هـذ ِه أ��ضغـاثُ �حـال ِم !
فقل ُـت  :يـا عيـ ُن ال ت�ستيقظـي أ�بـد ًا
()53
حتى و� إ ْن ْمل تحُ �سي بالكرى  ،نامـي!!
لتنك�شف بذلك -كما قلنا -ال�صلة الوثيقة بني واقع
�شعرنا املعا�رص و�شكل الق�صيدة العمودي الذي
حر�ص الكثريون على منحه ال�سمة الرتاثية حب ًا يف
هجره والنفور منه ،وجمال أالمر هنا أ�ن الق�صيدة
رشب ال�شكل العمودي
تقدم دلي ًال عملي ًا على �إمكانية ت� ّ
(الرتاثي) جلماليات الع�رص الفنية و أ�دواته املبتكرة.
كما أ�ن هذه الق�صيدة تك�شف عن �شكل معمارية
التنا�ص ،والتداخل احلا�صل بني أال�شكال املو�سيقية
داخل الفن الواحد ال التداخل بني الفنون املختلفة.
وكتابة ق�صيدة خمي�س لطفي بالطريقة العمودية
لي�ست من حق الباحث بالفعل ،وال يق�صد �إىل أ�نَّها
ينبغي أ�ن تكتب هكذا ،لكن املق�صود هو �إبراز عمودية
الق�صيدة ال�رصفة من أاللف �إىل الياء بهدف ت أ�كيد
الفكرة للمتلقي ،مع اهتمام الباحث قدر ا إلمكان يف
هذا البحث على و�ضع الن�صو�ص بكاملها بني يدي
املتلقي حتى يثبت لديه ما يزعم الباحث من آ�راء
وحتليالت.
وقد �رشح جينيت تلك املعمارية يف كتاب (معمارية
الن�ص) ال�صادر عام  ،1986و أ�طلق عليه (جامع
الن�ص ،وهو النمط أالكرث
الن�ص) ،أ�و معمارية ّ
ّ
ً
ً
جتريدا وت�ضمنا ،ويت�ضمن جمموعة اخل�صائ�ص
ن�ص على حدة ،يف ت�صنيفه كجن�س
التي ينتمي �إليها كل ّ
()54
أ�دبي :رواية ،حماوالت� ،شعر� ...،إلخ .
ويقودنا احلديث �سابق ًا عن ق�صيدة (حديث النف�س)
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للرنتي�سي �إىل احلديث عن أ��سلوب البناء الدرامي أ�و
امل�رسحي الذي اتبعه ال�شاعر هناك ،يف تنا�ص ملحوظ
بني ال�شعر ك�إطار فني وامل�رسح ك�إطار فني من
جن�س آ�خر ،وذلك ما يقع حتت دائرة معمارية التنا�ص
وتداخل أالجنا�س أالدبية يف الن�ص ال�شعري .وقد
مزج الرنتي�سي أ��سلوب املو�شحات بالبناء الدرامي
يف ق�صيدته .فتعدد أال�صوات لديه هو حمور هام،
مل�سناه على �صعيد املو�سيقا ،ونلم�سه على �صعيد
ال�رصاع بني فكرتني نقي�ضتني ،تت�صارعان يف ذهن
ال�شاعر ووجدانه ،وقد ا�ستطاع أ� ْن ي�ش ّكل ذلك من
خالل حواره الداخلي مع النف�س ذلك احلوار الذي
كان بو�ضوحه واختالف نربته يقرتب من �شكل
احلوار اخلارجي مما أ��سهم يف تكري�س ال�رصاع
وتفعيله ،ولعل االنتقاء ال�صارم للحوار الدائر
دون وجود تعليمات م�رسحية تبني حالة كل طرف
و�سلوكه مما أ��سهم يف بلورة ا إليهام بالواقع و أ�ن
احلوار حمتدم فعال ،وك أ�ن ال�شاعر اكتفى بعنوان
الن�ص لي�رشح تلك التعليمات امل�رسحية .وقد مل�سنا
منحنى تطور أالحداث من بداية ال ت�ش ّكل البداية
احلقيقية للموقف ،فقد اختار ال�شاعر أ�ن يبد أ� من
املنت�صف أ�و من حلظة تقرتب من النهاية على عادة
امل�رسحيات الكال�سيكية ،فالبداية احليوية جاءت
من منت�صف احلرية والرتدد ،يف فرتة يبدو أ�نها تلت
أ�حداثا ج�ساما ،خا�ضها ال�شاعر ،حيث حتاول نف�سه
أ� ْن ت�صده عن اال�ستمرار ،وهذه أالحداث أ�همها على
ما يبدو ال�سجن بكل مفرداته املريرة ،يت�ضح ذلك من
قول النف�س له( :ها أ�نت تر�سف يف القيود) ،وقوله:
(القيد يظهر دعوتي.)...
ويتفق منحنى تطور احلدث هنا مع ال�شكل الدرامي
املت�صاعد تدريجيا من حلظة ال�رصاع احلا�رضة
امل�ستدعية ألحداث �سلفية تتمثل يف ترهيب النف�س
له من ال�سجن والنفي واملوت ب�شكل تدريجي،
والرتغيب بحياة أ�ف�ضل بعيدة عن املعاناة حتى لو
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol5/iss2/4
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�ضاع الوطن ،ويقابل ذلك �إ�رصار ال�شاعر على الرف�ض
وقراره الثابت مبوا�صلة الطريق ،حيث يقوم بتفنيد
رص على
آ�راء النف�س ويبني الوهن الذي تدعو له ،و ُي� ُّ
املوا�صلة يف حياة العزة املمزوجة أ
بالمل واملعاناة
ليقينه ب أ�ن املعاناة هنا يف ظل العزة والكرامة أ�ف�ضل
من املعاناة مع حياة الذل واملهانة ،ويت�شبث بفكرة
قوية تقوم على حتمية املوت ،وعدم خوفه من أ�ق�صى
ما ي�ستطيع أ�ن يعاقبه به املحتل ،وتظل هذه الفكرة
ت�سيطر على كالمه كلما واجهته النف�س بوجوه
ا إلغراء أ�و الرتهيب ،وك أ�نه مينحها من اللحظة أالوىل
قبوله بذروة املعاناة التي يفر�ضها العدو ،وتبد أ� النف�س
يف التحول الدرامي يف قفل بيت املو�شحة الثالث� ،إذ
تتمنى فيه أ�ن يكون ال�شاعر على �صواب ،وعندئذ
يحتد ال�شاعر يف لغة احلوار بعد أ�ن طال �صربه وهو
يناق�ش باملنطق ،ويهددها بالذل و(ال�صفع) �إن بقيت
على ما هي عليه ،لن�صل �إىل نهاية حا�سمة تتمثل يف
ان�سجام النف�س مع ال�شاعر و�إدراكها لفكرته وتن�ضم
معه يف ا إل�رصار على موا�صلة املقاومة مهما كان
الثمن ،ألن أ�ق�صى ما ي�ستطيع العدو أ�ن يفعله هو أ�ن
مينحها و�صاحبها كرامة اال�ست�شهاد يف �سبيل اهلل.
و أ�ظهرت أال�ساليب ا إلن�شائية ان�سجاما مع حالة
ال�شاعر ونف�سه ،فقد جاءت أ��ساليب اال�ستفهام يف
الن�ص على ل�سان النف�س مما يظهر حريتها ويربز
حماوالتها الت�شكيكية يف �إمكانية �صمود ال�شاعر،
بينما جاءت أ��ساليب أالمر والنهي على ل�سان
ال�شاعر يف �إيحاء بحزمه وثباته وتقريعه للنف�س،
ومل تتحول النف�س �إىل النهي أ
والمر �إال بعد اقتناعها
بفكرة ال�شاعر ابتداء من قفل بيت املو�شحة الثالث،
ليدل ذلك على ان�سجامها مع ال�شاعر يف الفكرة ويف
أال�سلوب أ�ي�ضا .وقد جاء أ��سلوب النداء يف حديث
النف�س للتعجب واللهفة (واعجبي) ،بينما جاء داال
على احلزم والتحقري والتنكري يف كالم ال�شاعر ،وهو
يخاطبها بقوله( :يا هذه!) ،و(يا نف�س!) هكذا دون
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جمامالت ،ولعل يف ذلك ما فيه من �إمعان ال�شاعر يف
اعتبار النف�س كائن ًا جمرد ًا آ�خرا يخاطبه ،وي�شري �إليه
با�سم ا إل�شارة امل�ؤنث ،من�سجم ًا يف ذلك مع عمق البناء
الدرامي ،القائم على تخيل أ�كرث من �شخ�ص يدور
بينهم احلوار ويحتدم ال�رصاع واالختالف ما بني
تعار�ض أالفكار وا�ستهانة طرف ب�آخر ،و�إ�شفاق
طرف على آ�خر ،مما ك ّر�س هذا البعد الدرامي.
ود ّل معجم الق�صيدة على حمور داللة املوت أ
والمل
أ�كرث ما يكون ،وقد برز ذلك يف كالم النف�س ب�شكل
كبري( :دهاك ،احلزن ،ال�صعاب ،القيود ،متوت ،حتت
الرتاب ،الذئاب� ...،إلخ) ،بل �إن النف�س عندما جاءت
على ل�سانها كلمات �إيجابية جاءت يف بعد الفقد لها،
مثل افتقاد( :النعيم ،الرغد ،ال�شباب ،خليل م�ؤمتن،
ع�شقت رم�سا ،)...وبد أ�ت املفردات ا إليجابية مبفهوم
�إيجابي تظهر يف نهاية الن�ص عند حتول النف�س:
(رجوت� ،صواب ،احلياة  ،حتب ،حياة) ،بل �إن
الكلمات ال�سلبية التي جاءت يف نهاية كالم النف�س:
(تذل ،وثن ،ال�سيف ،غمد  ،احلراب )...جاءت
مبعنى �إيجابي يقوم على رف�ض الذل ( أ�عيذك) ،ورف�ض
(الوثن) ،وجاء (ال�سيف ،والغمد ،واحلراب) هنا
رموز عزة وكرامة .وميكننا أ�ن جند أالمر ذاته ب�شكل
مقلوب على �صعيد معجم كالم ال�شاعر كطرف مقابل
لكالم النف�س.
وم ّثل الفعل امل�ضارع من جممل أ
الفعال ما ن�سبته75 :
 ،%وفعل أالمر  % 10يف مقابل ن�سبة الفعل املا�ضي:
 ، % 15مما أ� ّكد على ح�ضور الواقع وامل�ستقبل يف
وجدان ال�شاعر أ�كرث من املا�ضي ،وان�رصافه �إىل
و�ضع ر�ؤية معاجلة ال تندب املا�ضي بقدر ما تتمتع
بالواقعية ،وال�سعي احلثيث للتغيري .وقد أ�كد ح�ضور
التعريف يف أال�سماء بن�سبة  ،% 70.6يف مقابل
التنكري بن�سبة  % 29.4و�ضوح تلك الر�ؤية ،ومدى
احلزم الوا�ضح يف ثنايا م�ضمونها ،وا إل�رصار الذي
انبنى التحول الدرامي عليه ،فاال�ستقرار النف�سي مل
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يتحقق لدى ال�شاعر �إال بعد حتول النف�س ور�ضاها
بخيار املقاومة واملواجهة مهما كانت الظروف.
وقد متيز �شعر خمي�س لطفي عموما بالتنا�ص مع
أال�سلوب الق�ص�صي والبناء الدرامي ،ونلمح ذلك يف
عنوان الق�صيدة (عندما حدثني البحر) املبنية بناء
دراميا م�رسحيا ،فالعنوان يحكي ق�صة لها عالقة
بزمان ومكان وحدث ،واحلدث هنا مبتور ،ي�ضمر
الت�شويق ،وك أ�ننا �سن� أس�ل( :ما الذي حدث عندها؟)،
وتتفاوت ن�سب وجود عنا�رص البناء الدرامي من
ق�صيدة ألخرى ،وهنا تبد أ� الق�صيدة باحلوار
اخلارجي املوجه من ال�شاعر للبحر:
رجعت يل ،بعد حزن و آ�ال ِم
ف أ��رشقت من جديد،
�شم�س أ�يامي(.)55
وي أ�تي الرد املط ّول الذي مي ّثل يف أال�سا�س حوار ًا
لكن طو َله مينحه �سمت ًا داخلي ًا ،عندما
خارجياَّ ،
يحكي ال�شاعر داخل الق�صيدة عن �شعره وجرحه
وهواه ومعنى البحر عنده ،ويظهر ال�رسد أ�و تعاليم
امل�رسح الدالة على انفعاالت ال�شخ�صيات يف تقدميه
لل�شخ�صية أالخرى (البحر) ،عندما يتقدم للم�شاركة
يف احلوار ،حيث ي�رسد ال�شاعر ما أ� ّمل بالبحر من
تعجب وبكاء متفاعل:
تعجب البحر مما قلته وبكى
وقال يل:
()56
أ
هذه أ��ضغاث �حال ِم .
ومتثل احلوار الرئي�س يف ثالثة حماور هي حديث
ال�شاعر للبحر ،ورد البحر الق�صري عليه ،ورد ال�شاعر
عليه يف خماطبة عينه وقد أ�درك من كالم البحر أ�نه يف
حلم:
فقلت:
أ
يا عني ال ت�ستيقظي �بدا
حتى و�إن مل حت�سي بالكرى
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نامي!!
أ
وقد أ�جرى ال�شاعر حوار ًا داخلي ًا ��شبه باملناجاة
بينه وبني مفردات أ�خرى غري البحر ،مثل( :الطري،
أ
والن�سام ،واحلكام الكاذبني) وتلك املفردات مل جتب
الكالم و�إن امتثل بع�ضها له:
�إن قلت للطري:
�صدحت
يا طري ،ا�صدحي،
ْ
و أ�حتفتني ب أ�حلانٍ و أ�نغا ِم.
و�إن هم�ست �إىل أالن�سام :ا�رسِ� ،رست
حويل ك أ�عذب هبات ألن�سا ِم(.)58
وقد أ��سهمت تلك املناجاة يف ن�سج خيوط احللم الذي
أ�ح�سن ال�شاعر ب�إقحامنا فيه من أ�ول الق�صيدة دون
متهيد ،حيث جعلنا نعي�ش معه ما عا�شه ،ون�ست�شعر
معه �صعوبة ت�صديق ما يجري ،مما ميهد النك�شاف
احلقيقة على ل�سان البحر احلزين ،وي�ؤدي بالتايل
�إىل الرغبة يف ا�ستمرار احللم وا�ستمرار ال�شعور
احلامل ب�إمكانية التحرر والعودة واللقاء ،وهو حلم
م�رشوع ،أ
والمر بالنوم هنا لي�س أ�مرا بالتقاع�س،
و�إمنا فيه �إ�شعار مبتعة احللم وحتري�ض م�ضمر على
ال�سعي لتحقيقه.
ومن أ�دوات البناء الدرامي التي وظفها ال�شاعر هنا
بب�ساطة متناهية أ��سلوب اال�سرتجاع ألحداث �سلفية،
تطلب مفهوم االنتقاء يف وحدة احلدث ا�ستبعادها
عن العر�ض املبا�رش ،وا�ستدعاءها من املا�ضي البعيد
خللق خلفية تف�رس احلدث وتطوره ،عاد بها ال�شاعر
�إىل جذور النكبة ووعود احلكام الكاذبة�( :سرنجع!)،
وهو ا�سرتجاع ملرحلة الطفولة احلقيقية؛ التي مرت
بال�شاعر ،والطفولة الرمزية لل�شعب الفل�سطيني الذي
�صدق بطيبة بالغة وعودا كاذبة!
وكان اال�سرتجاع هنا موجع ًا ،تال ا�ستعادة ال�صورة
امل�رشقة حلياة ال�شاعر القدمية مع البحر والطبيعة،
ومالمح احللم اجلميل الذي يعاي�شه يف تلك اللحظة،
وهذا اال�سرتجاع امل�ؤمل هو الذي م ّهد لليقظة والعودة
()57
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للواقع; لينك�شفَ أالم ُر كله عن ا�ستباق زمني� ،إذ َّان
اللقاء مل يحدث بالفعل ،أ
والمر ما هو �إال حلم ،ي�ستبق
الواقع ويتنب أ� بامل�ستقبل امل�رشق عندما يحدث اللقاء
حقيقة مع البحر ،عندما يحدثه ال�شاعر على أ�ر�ض
الواقع ال على أ�ر�ض احللم!
ويعتمد ال�شاعر يف معظم ق�صائده تقنية املفارقة
مبفهومها العميق ،فنحن هنا يف مفارقة بني احللم
والواقع ،ومفارقة بني ما�ضيني واقعني بني �إ�رشاق
ومعاناة .ونوع املفارقة العامة يف الن�ص هنا مفارقة
أالحداث ،التي تقوم على اطمئنان ال�شخ�ص ملجريات
أالمور ،لكن تطور أالحداث يقلبها ر أ��سا على عقب،
حيث يجد ما يك�شف خالف ذلك االطمئنان ،وهو ما
حدث لل�شاعر عندما اطم أ�ن للقائه احلميم بالبحر،
ومل يرتك له فر�صة للكالم على اعتبار أ�نه �شخ�ص
عزيز عليه ،يراه بعد فرتة طويلة جدا ،وي�ست�سلم
ال�شاعر ،ونحن معه للذكريات امل�شرتكة مع البحر،
وتقفز �إىل الذاكرة الذكريات اجلميلة أ�وال ،ثم يتطور
أالمر باحلديث تدريجيا عن الذكريات ال�سيئة ،وهنا
ت�صل املفارقة ذروتها ،وخ�صو�صا أ� َّن ال�شاعر أ�علن
عن عدم ت�صديقه ملا يراه ،وتلك عادة النا�س حقيق ًة
عند حدوث ما ال يتوقعون حتى يف عامل الواقع ال
يف عامل أالحالم وح�سب ،وي�ستطيع البحر (ال�شخ�ص
ا آلخر ،والعزيز الغائب) أ� ْن يختل�س فر�صة للكالم،
لي�ؤكد أ�ن ما يحدث هو وهم أ�و حلم ،وعلى الرغم من
انك�شاف حقيقة املفارقة� ،إال أ� َّن ال�شاعر يبتدع خامتة
حاملة متتد باملفارقة بني الواقع واحللم ،حيث يت�شبث
بثياب احللم ،ويتمنى العودة �إليه لري�سم بذلك هوة
أ�كرث ات�ساعا وعمقا بني االثنني!!
وقد متيزت لغة ال�شاعر بال�سهولة ،والب�ساطة
امل�ستمدة من لغة ف�صيحة قريبة من أ�فهام عامة النا�س
مثقفني وغري مثقفني ،وهي �سمة تن�سجم مع واقع
الق�صيدة العربية املعا�رصة التي تعي�ش واقعها،
وتتكلم بل�سان أ�بناء ع�رصها ،ال بل�سان الع�صور
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ال�سابقة ،وقد ا�ستمد ال�شاعر بع�ض أ�لفاظه وتراكيبه
من املحكي اليومي عند النا�س ،مثل( :ق ّدامي ،ملك
والكل خدامي ،رمية من غري رام ،)...وقد ن�ستغرب
ح�رص الرتكيب الثالث (رمية من غري رام) بني
الرتاكيب املحكية واملتداولة بني النا�س; ألنه تركيب
تراثي ،ولكن اال�ستغراب يزول �إذا أ�دركنا أ�ن هذا
املحكي �شائع بني النا�س اليوم ،كما �شاع يف ال�سابق،
وهذا يثبت وجهة نظرنا يف ا�ستح�سان لغة �شعراء
اليوم املنتمني لع�رصهم; أل َّن لغة الع�رص لي�ست
من�سلخة عن املا�ضي ،بل هي تطور طبيعي ين�سجم مع
مكنونات اللغة و�إمكاناتها ،وي�ؤكد ذلك جلوء ال�شاعر
�إىل لغة القر آ�ن ولغة القر آ�ن حية يف ع�رصنا والع�صور
ال�سابقة يف عدة �إ�شارات ،منها ( :أ��ضغاث أ�حالم،
وحي ،)...،وهو ي�ستدعي رموز اجلهاد الرتاثية يف
التعبريات�( :صهيل خيل ،ووقع أ�قدام ،)...ويك�رس
املفهوم الرتاثي اجلاهلي عن �شياطني ال�شعر بتعبريه:
(م َلك أال�شعار!)
وقد �ش ّكل ح�ضور التنا�ص مع فن الق�صة يف الن�ص
ال�شعري الفل�سطيني املقاوم ح�ضورا بارزا ،أ��سهم يف
جمالية التنا�ص ال�شكلي العام بني ال�شعر وال�رسد.
من ذلك التنا�ص الق�ص�صي احلا�صل لدى ال�شاعر
�إبراهيم املقادمة يف أ�كرث من ق�صيدة( .)59فهو يرافق
بخياله أ�حد اال�ست�شهاديني الذين ي�ش ّكلون يف العقل
ا إل�رسائيلي أ�ب�شع �صور املوت والدمار ،حيث يلتقط
ال�شاعر من وجدان اال�ست�شهادي أ�كرث من �صورة
تدور يف ذهنه قبل اللحظة أالخرية من التفجري� ،إنَّه
�إن�سان �شاب أ�مامه م�ستقبل م�رشق ،وراءه أ�م حفيت
قدماها يف البحث عن عرو�س له ،و أ�تعبت نف�سها بحلم
جميل ،وهي ترى نف�سها على عر�ش الفرح يف أ�ثناء
العر�س تارة ،وتالعب أ�والده يف حجرها تارة أ�خرى،
وهذا اال�ست�شهادي �إن�سان من دم وحلم ،يعاي�ش
معاناة �شعبه اليومية ،وتتلجلج يف ذاكرته وواقعه
�صور دموية من تهجري وجمازر ورحيل ،ولذلك ف�إن
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لديه أ�كرث من مربر لال�ست�شهاد وتدمري ما ي�ستطيع
من مقدرات العدو ،يقول يف ق�صيدة( :حديث على
أ�بواب اجلنة):
وم�ضة أ�خرى
و أ��صحاب ال�سالم ا آل�سفون ،يت�شدقون
قاتِل أللبرياء
ويحهم
يا َ
بعدما هاجر غ�صبا
والدي من حقله ذات م�ساء
مل يعد من أ�برياء
بعد دير يا�سني ،قبية� ،شاتيال و�صربا
بعد قانا ،كم هنا �سالت دماء
()60
مل يعد من أ�برياء!
وال�شاعر ي�ؤكد بوعي أ�و بال وعي على فكرة املعاناة
واال�ضطهاد من خالل ق�صيدة (على ال�شبك) التي
يربز فيها معاناة ال�صغار ب�سبب �سجن والدهم(،)61
ويف ق�صيدة (يف التحقيق) يربز أ�لوان معاناة ال�سجني
يف التحقيق و أ��صناف العذاب التي متار�س يف حقه(،)62
وعندما ينتهي التحقيق تربز معاناة أ�خرى يف ق�صيدة
(عام درا�سي جديد) ،حيث يربز حرمان ال�سجني من
م�شاركة أ�بنائه وعائلته أ�بجديات احلياة ا إلن�سانية
الب�سيطة مثل م�شاركة أالعياد واملوا�سم الدرا�سية
وانعكا�س معاناة أالبناء على نف�سية أالب(،)63
ويف ق�صيدة (ح�سني) جتربة من معاناة أال�رسى
الفل�سطينيني يف حرمانهم من العي�ش مع أ�فراد
أ��رستهم و�إخوانهم يف �سجن واحد على أالقل(،)64
با إل�ضافة �إىل معاناة أ�م أال�سري يف ق�صيدة (�شوق
�إليها)( ،)65والتجربة أالق�سى تتمثل يف حرمان
م�شاهدة اللحظات أالخري مليت عزيز مثل أ�حمد يف
مما يدفع ال�شاعر �إىل اعتبار موته
ق�صيدة ( أ�حمد)َّ ،
م�سئولية العدو:
حبيبي ،أ�هذا أ�نت؟ يخذلني العزاء
ال�صحراء حتى
منوت كنبتة ّ
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غرقت ،ومل أ�مدد �إليك يدا
ومت ،ومل أ�دفع فداك فدا
ّ
وغ ُّ�سلت مل أ�ح�رض
ومل تلثم �شفتاي ثغرك
و ُدفنت مل أ�ب�رص
()66
و�سدك قربك!
ومل أ� ّ
وال تنتهي معاناة ا إلن�سان الفل�سطيني وفق ر�ؤية
ال�شاعر،وقد �صور يف ق�صيدة (خذيني �إليك) حاله � إ ْن
خرج من ال�سجن ،فهو مطلوب للجميع ،وحما�رص
مطارد ،ومنفي حما�رص(.)67
بنف�س ق�ص�صي ي أ�خذ حيزا كبريا
ويتمتع ال�شاعر ٍ
من �شعره ،فق�صيدة (على ال�شبك) هي ق�صة طفلة
�صغرية تتكلم مثل ع�صفورة مع والدها ال�سجني
عن �إخوتها و أ�عمامها ،وكيف حت�سب أاليام ملوعد
خروجه ،ويعاهدها والدها على اجلهاد امل�ستمر حتى
تتحقق لها ب�سمة حقيقية ،فتمد أ��صابعها من بني
فتحات ال�شبك معربة عن معاين �شوقها ،وتو�صيه
بال�صرب ،لكن �صياح حار�س ال�سجن ي�ؤذن بانتهاء
الزيارة ،فترتكه وملّا تكمل كالمها ،لكن عيونها
أ�ر�سلت كل الر�سائل ،وتنتهي الق�صة بتوجه أال�سري
�إىل اهلل وهو يعلن �إميانه بالن�رص.
وميكن أ�ن نلمح عنا�رص الق�صة يف ق�صيدة (يف
التحقيق) التي تربز حكاية الليل الذي يطرق باب ًا
مقف ًال ،وجواب قلب ال�شاعر على الطارق الذي يربز
رحلة عذاب يف �رساديب ال�سجن :من قيد ،وكي�س
على الر أ��س ،وثلج ي�صب على ال�صدر ،وغاز يخنق،
و�صلب على اجلدران ،وحرمان من النوم ،و�رضب
وركل ،وعلى �صعيد آ�خر ت�رشيد أال�رسة وهدم املنزل
وتعذيب أالبناء ،وا آله التي يرددها لي�ست أللمل بل
ر�سالة هلل ،ويف ق�صيدة (زيارة ق�صرية) يعتمد تقانة
الق�صة الق�صرية يف تكثيف امل�شهد ووحدة املوقف،
حيث ي�صور ملحة عابرة مكتنزة بامل�شاعر تربز حرمان
أال�رسى من أال�صدقاء أ
والهل ،وما حمور احلكاية
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�إال زيارة ق�صرية جدا داخل ال�سجن لرفاق الدرب:
يحيى ،وال�شيخ ،و�صالح ،و�رشيتح ،و ُيالحظ احلوار
الق�صري الذي تنا�سب مع املوقف( :كان التوا�صل يا
�صالح ،...عجبا لروحك يا �رشيتح)(.)68
ويلج أ� ال�شاعر يف ق�صيدة (عام درا�سي جديد) �إىل
حلظة درامية تتمثل يف ليلة �صبيحتها عام درا�سي
جديد ألبناء غاب والدهم عنهم ،ويتكىء لتكثيف
احلدث على أ�حداث �سابقة م ّرت مثل أالعياد
واملنا�سبات ،وما رافقها من معاناة ،ويلج أ� �إىل أ�حداث
م�ستقبلية ي�ستبق بها خروج ال�سجني؛ م�ستفيد ًا من
تقانة أالماين أ
والحالم ،و أ�حداث ق�صته تراوح
مكانها ،يف حلظة فا�صلة بني أ�حداث �سابقة و أ�حداث
متمناة الحقة ت�ش ّكل نهاية �سعيدة ،أ
وال�شخا�ص
(البناء ،والوالد أال�سري ،أ
هم :أ
والطفال ا آلخرون
ال�سعداء بوجود آ�بائهم بينهم) ،ويت�شابك الزمان
بني أ�عياد م�ضت ومو�سم العام الدرا�سي اجلديد
واحللم بر�ؤيته يف امل�ستقبل يف مثل تلك املنا�سبات وهو
يعود لبيته حمم ًال بالهدايا ولوازم أالعياد.
ويعتمد ال�شاعر يف �إبراز ذلك حوار ًا بني أالبناء
ووالدهم أال�سري ،فهم يحكون عن معاناتهم بفقده
�سجين ًا ،ويتكلمون عن آ�مالهم و أ�منياتهم وواقعهم،
بينما يرد عليهم ب�رضورة ال�صرب ،وا إل�رصار على
موا�صلة الت�ضحية حتى الن�رص أ�و ال�شهادة ،ويحاول
أ�ن يزرع ال�صرب يف قلوبهم ليثبتوا يف م�ستقبل أاليام
�إن عاد لهم مبا يحلمون ،أ�و �إن عاد لهم يوم ًا �شهيد ًا،
وهو ي�ستبق الزمان لي�صور �شهادته و أ��شالءه التي
�سيلقى بها اهلل يوم ًا.
ويف ق�صيدة (ح�سني) تظهر ال�شخ�صيات الرئي�سة
متمثلة يف ال�شاعر و�شقيقه أال�سري ح�سني،
وال�شخ�صيات الثانوية ا إلن�سانية متمثلة يف رفاق
ال�سجن ورفاق الطفولة والزوار ،ومتثل الزنزانة
باعتبارها مكانا �شخ�صية رئي�سة جت�سد الظلم
واحلرمان ،ولكنها ال ت�ستطيع أ�ن حتا�رص ال�شاعر،
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فهو يخرج منها لي�صف مراحل اخلروج الروحي
من احلديد ثم املتاري�س ،ثم ال�شوارع ،بل يخرج
من الزنزانة يف رحلة �إ�رساء �إىل �سجن أ�خيه ا آلخر;
ليتجول داخل جرحه ،ويدور مع دمه؛ و�صوال �إىل
توحد أ�خوي ،يتمثل يف الرجوع
روحه للتعبري عن ّ
�إىل أ�ماكن أ�خرى التقي فيها االثنان( :كنا معا ،جرينا
معا� ،ضرُ ِبنا معا) ،حتى و�صال �إىل مكان قريب من
الزنزانة هو غرفة التحقيق:
ُ�سجنا معا� ...سئلنا معا
وحني اكتويت بنار العذاب
تئن بنفحة مني العظام
ّ
و أُ�ح َرم منها هدو َء املنام
وت�سهر موثقا كفيك؟
م�شدود ًا �إىل احلائط
و أ��سهر بالليل ...قيدك قيدي
وت�صمد ...أ��صمد ...ال فرق
كنا معا
ر�ضعنا لبان ا إلباء معا
()69
وكان النقاء لنا مر�ضعا
ويقتحم على أالمكنة املت�شظية من مكان واحد هو
الزنزانة؛ مكان جديد هو عامل احلرية ،فح�سني
يخرج حام ًال ثقل عكازته ،وينتظر �شقيقه ال�شاعر
زيارته ،ومن ثم انتقامه وموا�صلته درب املقاومة.
و أ�ما ق�صيدة (حديث على أ�بواب اجلنة) الق�ص�صية،
فيعتمد فيها ال�شاعر التقانة ال�سينمائية والتلفزيونية
عرب وم�ضات تذ ّكر املتلقي بالوم�ضات ال�سينمائية
اال�سرتجاعية (فال�ش باك) واملزج بينها وبني
الوم�ضات اال�ستباقية يف مزيج يحقق أ�كرث من
مفارقة ،ويعطي أ�كرث من بعد ،فلحظة الذروة تتمثل
يف خطوات مطمئنة ال�ست�شهادي مقبل على حلظة
التفجري ،ويف الوم�ضة أالوىل ي�سرتجع �صورة أ�مه
يف بحثها الدءوب عن عرو�س له ،ويف حلمها ب أ�والده
يلعبون يف حجرها ،ويف الوم�ضة الثانية ي�ستبق
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أالحداث لي�صور حالة أ��صحاب ال�سالم وغ�ضبهم
من عمله ،ويف الوم�ضة الثالثة ي�سرتجع يف مقابل
اتهامه بقتل أالبرياء �صورة والده واملهاجرين عام
()1948واملذابح املتتالية التي عاناها ال�شعب ،ويف
الوم�ضة الرابعة ي�ستبق أالحداث; لي�صور أ�قوال
أالدعياء عن قوت ال�شعب ومعاناة العمال ،وي�ضع
رده على ذلك يف الوم�ضة اخلام�سة عندما ي�سرتجع
أ�حوال العمال والنا�س يف �سنوات ال�سلم العجاف بعد
أ� ْن ا�ستلم الل�صو�ص املفاتيح؛ فال هم حرروا الوطن،
وال هم حققوا العزة ،بل عا�ش النا�س يف مذلة ،ثم يرجع
ال�شاعر �إىل اللحظة الزمنية أالوىل؛ واال�ست�شهادي
مقبل بخطواته; لي�صور حلظة التفجري ،وما حتدثه
على أ�ر�ض الواقع ،وما تثريه من تداعيات ل�سنوات
مقبلة.
ويعتمد ال�شاعر يف ق�صيدته على �شخ�صيات رئي�سة
متثلت يف اال�ست�شهادي و أ�مه و أ��صحاب ال�سالم
ووظف �شخ�صيات غائبة كان لها دورها يف بلورة
احلدث و�إعطائه بعد ًا درامي ًا �إن�ساني ًا مثل :أ�والد
اال�ست�شهادي املتخيلون يف ذهن والدته ،ووالده
املهاجر ،و َم ْن معه ِم ْن مهاجرين ،وال�شهداء أالبرياء
يف املذابح املتتالية ،واجلياع ،والعمال ،وموقّعو
ال�سالم ،والل�ص ،با إل�ضافة �إىل �شخ�صيات متخيلة،
متثلت يف ال�سارد املطلع على خفايا أالمور ،واملتلقي
�صاحب ال�ضمري الذي يقارن بني أالقوال لي�صدر
بالتايل حكمه.
واعتمد ال�شاعر يف ق�صيدته املك َّثفة احلوار بنوعية،
فهناك حوار خارجي بني اال�ست�شهادي و أ�مه من جهة
ومع أ��صحاب ال�سالم وبع�ض أالدعياء من جهة ثانية
وثالثة ،با إل�ضافة �إىل احلوار الداخلي (املونولوج)
الذي بينَّ فيه ال�شاعر رف�ض اال�ست�شهادي مل�صطلح
براءة املحتل مربز ًا أ�فانني العذاب التي واجهها
�شعبه ،واجلرائم الب�شعة التي ارتكبها املحتل.
ومل يكتف ال�شاعر يف ق�صيدته الق�ص�صية باللغة
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العادية ،بل ّ
وظف لغة اجل�سد يف أ�كرث من مو�ضع;
ليمنح احلوار واحلكاية �شك ًال درامي ًا واقعي ًا ،ميكن
ت�صوره ب�سهولة ،ويو�سع دائرة معاي�شة املتلقي
ألدق التفا�صيل ،مما مينحه ن�سبة م�شاركة أ�على
يف التفاعل مع احلدث ،من ذلك قوله( :كان مي�شي
مطمئنا ،...واثق اخلطوة ،...يت�شدقون� ،...ضغط
فتب�سم ،...وتب�سم.)70()...
الزر ففجرّ ،...
أ� ّما ال�شاعر رامي �سعد ف�إنه يتكئ على البناء
الق�ص�صي يف أ�كرث من ق�صيدة ،لي�شد أ�نفا�س املتلقي،
وهو يرتقي البناء ،ثم ي�سقط يف حلظة التنوير نحو
املفاج�آت ال�صادمة ،وقد ظهر النفَ�س الدرامي
احلواري يف ق�صيدة «طلبات» ،التي يعلن فيها �شخ�ص
ما عن رغباته  ،وي أ�تيه الرد ال�صارم والت أ�نيب الفظيع
على أ�ب�سط أالحالم .
كما أ�نه يعتمد لغة �سهلة أ�قرب �إىل لغة ال�صحافة ،التي
ع�شقها ،ومتيل �إىل الب�ساطة التي أ�حبها ،وتنهل من
الفكاهة ال�سوداء ،التي متيز بها ،وات�سمت �شخ�صيته
مبعاملها  ،بل �إنه ي�ستخدم بع�ض أاللفاظ الطافية ،
ويتخذها ب�صمة متيز بع�ض املعاين التي يريد ،من
ذلك قوله( :مات الول ْد) ،التي جت�سد �رصخة والد
حممد الدرة �شهيد انتفا�ضة أالق�صى أالكرث �شهرة
 ،وعبارة( :لن ن�صالح) التي يتنا�ص فيها مع حكاية
املهلهل ،ووفائه لدم أ�خيه كليب  ،ويتوازى فيها مع
�رصخة ال�شاعر امل�رصي املعا�رص أ�مل دنقل ،التي
جعلها �شعار ًا لق�صيدته امل�شهورة يف رف�ض كامب
ديفيد ،ومن ذلك تعبرياته( :رجال الكفيار ،وعلى
الباب حلدي  ،وعظامنا �صارت مكاحل)(.)71
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اخلامتة
ميكن يف اخلتام ت�سجيل خال�صة البحث يف النقاط
التالية:
 يع ّد التنا�ص مدخال لتق�صي جماليات الن�ص منزاوية ر�ؤية خارجية ال تغفل عن جماليات بنية الن�ص
اجلديد الداخلية.
 ال تعني العالقة الفاعلة بني ن�ص �سابق ون�ص الحقرشب الن�ص ال�سابق،
عجز أالخري خ�صو�صا �إذا ت� ّ
ومنحه ح�ضورا حيا من�سجما مع أ�ع�ضائه الداخلية.
 يع ّد التنا�ص مع الرتاث مدخال ل�شحن الن�صمبوروث عاطفي وفكري وجمايل تتخلله كثري من
اجلماليات العتيقة يف ثوب جديد ،فالت�ضاد يت�سع;
لي�صبح مفارقة موقف و�صورة ،ال ت�ضاد كلمة أ�و
كلمتني ،وال�صورة اجلزئية متتد يف كثري من أالحيان
لت�صبح �صورة كلية.
يكتف �شعراء املقاومة بالتفاعل الن�صي مع
 مل ِالقدمي ،حيث اجتهوا �إىل الن�صو�ص اجلديدة يف تفاعل
نابع من الوعي أ�و الالوعي.
 يع ّد التنا�ص مع الذات لغوي ًا و أ��سلوبي ًا ونوعي ًا�شكال من أ��شكال التفاعل الن�صي الدالة ،وميثل
من جهة أ�خرى نوعا من معطيات الرتديد املوحي
بح�ضور فكرة أ�و معجم لغوي أ�و أ�دوات فنية ما.
 َع َر َف �شعر املقاومة من حيث البناء الفني أ�كرثمن تفاعل ن�صي مع أال�شكال الفنية أالخرى مثل
امل�رسح والق�صة والر�سالة ،بل عرف أ�ي�ضا التنا�ص
مع أ��شكال فنية منتمية �إىل تراثنا أالدبي مثل بناء
املو�شحات واملقامات.
 ا�ستطاع ال�شاعر خ�رض جحجوح أ� ْن يك ّون منأ��شالء الن�صو�ص وال�شخ�صبات الرتاثية ال�سابقة
ن�صا جديدا ميتلك خ�صائ�ص ذاتية جديدة ،مل
رشبته ومنحته روحا
تغرق يف �سمات القدمي ،بل ت� ّ
جديدة أ��سهم ال�شاعر يف �صهرها �ضمن �إطار بوتقته
ا إلبداعية ،فعروة وخولة وال�شنفرى والع ّداء �سليك
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هم أ�بناء ف�ضاء ن�صي جديد من حيث اجلغرافيا
املكانية والزمانية ،ومن حيث تداعيات أالحداث،
ومعطيات ال�رصاع ،وانفتاح النهاية.
 حظيت ق�صيدة «للربع رائحة القرنفل» لل�شاعرخ�رض جحجوح ،التي دارت فكرتها أال�سا�سية
حول خذالن الزعماء إلرادة �شعوبهم يف التحرير
واال�ستقالل احلقيقي ،بتنا�ص داخلي مع أ�كرث
من ق�صيدة ،من ذلك ق�صيدة «بالغ» ،و»ال�سبات
الدامي» ،و»الكارثة» ،و»كهف الذكريات» .وذلك
من حيث الفكرة ،من حيث أالدوات الفنية ّ
املوظفة،
ومن حيث ال�سمت العام للن�ص ن�سب ّي ًا ،ومن حيث
ح�ضور أ�طراف ال�رصاع ،ومن حيث أال�سلوب يف
بع�ض أالحيان مثل اعتماد التنا�ص الرتاثي والبناء
الق�ص�صي.
 مل ي�ستند ال�شاعر رامي �سعد �إىل جدار الرتاثالكبري على �سبيل الهرب من احلا�رض واللجوء �إىل
أ�جماد املا�ضى ،بل مار�س عملية ك�رس املعطى الرتاثي
يف أ�كرث من مو�ضع ،لي�صنع أ�كرث من مفارقة.
 اتك أ� ال�شاعر رامي �سعد -على �صعيد التنا�ص معأال�شكال الفنية أالخرى -على البناء الق�ص�صي يف
أ�كرث من ق�صيدة ،لي�شد أ�نفا�س املتلقي ،وهو يرتقي
البناء ،ثم ي�سقط يف حلظة التنوير نحو املفاج�آت
ال�صادمة.
 برع ال�شاعر حممود مفلح يف االتكاء على �إيحاءاتأاللفاظ وتوظيف الرتاث ،فقد اختار ال�شاعر ملعانيه
أ�لفاظا مالئمة مع ِّربة ،تق ّرب املعنى ،وت�ستثري املتلقي
ليتفاعل مع الفكرة والعاطفة واملوقف.
 ظهر التناغم النف�سي بني ال�شاعر يا�رس عليوطال�سم �إيليا أ�بو ما�ضي ،ذلك التناغم املبني على
احلرية ،وتوايل أال�سئلة دون �إجابات ،مع انغما�س
الطال�سم يف أالفكار الفل�سفية الت أ�ملية ،وانغما�س
أ��سئلة يا�رس يف عامل ال�سلوك وف�ضاءات الواقع
ال�سيا�سي.
Published by Arab Journals Platform, 2020
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 حافظ ال�شاعر عبد العزيز الرنتي�سي من الناحيةالفنية على ال�شكل املو�سيقي للق�صيدة العربية
أال�صيلة من خالل اعتماده منط «املو�شحة» ،مع
رشب الكثري من املعطيات الفنية
جتديده الكامن يف ت� ّ
املعا�رصة من خالل املزاوجة بني أ��سلوب التو�شيح
و أ��سلوب البناء الدرامي املعا�رص.
 خالف ال�شاعر عبد العزيز الرنتي�سي امل أ�لوف يفاملو�شحات ،وذلك بالتزامه قافية موحدة لكل دور،
حيث انتهت أ��سماط بيت املو�شحة أالول بالعني
املجرورة بالك�رسة ،أ�و املتبعة بك�رسة طويلة:
(فارجعي ،فا�سمعي ،)...،وكذلك أ��سماط الدور يف
بيت الو�شحة الثاين( :فعي ،م�رصعي ،)...،وكذلك يف
الدور الثالث من البيت الثالث .كما خالف امل أ�لوف يف
كون اخلرجة بال�شعر الف�صيح ال الزجلي أ�و أالعجمي
على عادة �شعراء املو�شحات،
 ا�ستفادت مو�شحة عبد العزيز الرنتي�سي منالتوزيع املو�سيقي �إمكانات نف�سية ودرامية ،حيث
ان�سجمت التنويعات املو�سيقية مع التغريات النف�سية،
فكان ل�صوت النف�س املرتددة نغم ٌة مميز ٌة تن�سجم مع
ت�ضاربها ،وتختلف عن �صوت ال�شاعر الثابت من
أ�ول الن�ص آلخره ،وخ�صو�صا أ�نه اتبع يف كالم النف�س
التنويع املو�سيقي بني روي النون والباء ،والتزم
بروي العني يف كالم ال�شاعر.
 أ�ظهرت أال�ساليب ا إلن�شائية يف مو�شحة عبد العزيزالرنتي�سي ان�سجاما مع حالة ال�شاعر ونف�سه ،فقد
جاءت أ��ساليب اال�ستفهام يف الن�ص على ل�سان النف�س
مما يظهر حريتها ويربز حماوالتها الت�شكيكية يف
�إمكانية �صمود ال�شاعر ،بينما جاءت أ��ساليب أالمر
والنهي على ل�سان ال�شاعر يف �إيحاء بحزمه وثباته
وتقريعه للنف�س ،ومل تتحول النف�س �إىل النهي أ
والمر
�إال بعد اقتناعها بفكرة ال�شاعر ابتداء من قفل بيت
املو�شحة الثالث ،ليدل ذلك على ان�سجامها مع ال�شاعر
يف الفكرة ويف أال�سلوب أ�ي�ضا.
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 م ّثل الفعل امل�ضارع يف مو�شحة عبد العزيزالرنتي�سي من جممل أالفعال ما ن�سبته،)% 75( :
وفعل أالمر ( )% 10يف مقابل ن�سبة الفعل املا�ضي:
( .) % 15مما أ� ّكد على ح�ضور الواقع وامل�ستقبل
يف وجدان ال�شاعر أ�كرث من املا�ضي ،وان�رصافه �إىل
و�ضع ر�ؤية معاجلة ال تندب املا�ضي بقدر ما تتمتع
بالواقعية ،وال�سعي احلثيث للتغيري.
 أ� ّكد ح�ضور التعريف يف أال�سماء بن�سبة ()70.6%
 ،يف مقابل التنكري بن�سبة ( )% 29.4يف مو�شحة عبد
العزيز الرنتي�سي و�ضوح تلك الر�ؤية ،ومدى احلزم
الوا�ضح يف ثنايا م�ضمونها ،وا إل�رصار الذي انبنى
التحول الدرامي عليه ،فاال�ستقرار النف�سي مل يتحقق
لدى ال�شاعر �إال بعد حتول النف�س ور�ضاها بخيار
املقاومة واملواجهة مهما كانت الظروف.
 ق ّدمت ق�صيدة «عندما حد َّثت البحر» لل�شاعر خمي�سرشب ال�شكل العمودي
لطفي دليال عمليا على �إمكانية ت� ّ
أ
(الرتاثي) جلماليات الع�رص الفنية و�دواته املبتكرة.
كما ك�شفت عن �شكل معمارية التنا�ص ،والتداخل
احلا�صل بني أال�شكال املو�سيقية داخل الفن الواحد
ال التداخل بني الفنون املختلفة.
 متيز �شعر خمي�س لطفي عموما بالتنا�ص معأال�سلوب الق�ص�صي والبناء الدرامي ،ونلمح ذلك يف
عنوان الق�صيدة (عندما حدثني البحر) املبنية بناء
دراميا م�رسحيا.
 �ش ّكل ح�ضور التنا�ص مع فن الق�صة يف الن�صال�شعري عند ال�شاعر �إبراهيم املقادمة ح�ضورا
بارزا ،أ��سهم يف جمالية التنا�ص ال�شكلي العام بني
ال�شعر وال�رسد .حيث ظهرت جماليات تقانات
ال�رسد احلديثة ب�شكل كبري يف �شعره ،من ذلك تقانات
اال�سرتجاع واال�ستباق وجماليات بناء ال�شخ�صيات
واحلوار بنوعيه.
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املغرب ،دار التنوير للطباعة والن�رش ،ط،1985 ،2
.253
(� )17سعيد يقطني« ،انفتاح الن�ص الروائي :الن�ص
وال�سياق».1988 ،
( )18خ�رض جحجوح� :شاعر فل�سطيني معا�رص،
من مواليد خميم الن�صريات بقطاع غزة عام ،1967
يعمل يف �سلك التعليم ،وله جمموعات �شعرية ،منها:
�صهيل الروح ،وعر�س النار ،و أ�عط الع�صفورة �سنبلة
احلب ووا�صل ،وهديل على �رسوة احلنني ،ونقو�ش
على قذيفة ف�سفورية.
( )19جحجوح؛ خ�رض ،للربع رائحة القرنفل ،موقع
رابطة أ�دباء ال�شام.)www.odabasham.net( :
( )20جحجوح ،للربع رائحة القرنفل ،رابطة أ�دباء
ال�شام.
( )21جحجوح ،للربع رائحة القرنفل ،رابطة أ�دباء
ال�شام.
( )22رامي �سعد� :شاعر فل�سطيني معا�رص من مواليد
ال�شجاعية بقطاع غزة ،جمع بني الكتاية والبندقية،
حيث ا�ست�شهد مقبال ،وهو يحمل بندقيته يف ت�ص ٍد
Published by Arab Journals Platform, 2020

ebron University Research Journal-B (Humanities) - (???? ????? ?????? ??????- ? (?????? ?????????, Vol. 5 [2020], Iss. 2, Art.
كمال غنيم،اجتليات التناص يف شعر املقاومة  ،...جملة جامعة اخلليل للبحوث ،اجمللد ( ،)5العدد ( ،)2ص (2010،)104-75

الجتياح مدينة غزة بتاريخ .1/5/2003
أ
(� )23سعد؛ رامي ،تراتيل ،غزة ،الرابطة الدبية،
مركز العلم والثقافة ،ط،21 ،18 ،15( ،2003 ،1
.)35
(� )24سعد ،تراتيل.)...،60 ،39 ،18( ،
(� )25سعد ،تراتيل55 ،
(� )26سعد ،تراتيل.21 ،
(� )27سعد ،تراتيل.53 ،
(� )28سعد ،تراتيل32-34 ،
(� )29سعد ،تراتيل.33-34 ،
(ُ )30ولد أال�ستاذ ال�شاعر حممود ح�سني مفلح عام
( )1943يف بلدة �سمخ على �شاطئ بحرية طربية
بفل�سطني ،وا�ضطر للهجرة مع ذويه عام ()1948
�إىل درعا ب�سورية ،من جمموعاته ال�شعرية« :مذكرات
�شهيد فل�سطيني ،املرايا ،الراية ،حكاية ال�شال
الفل�سطيني� ،شموخا أ�يتها امل�آذن ،ف�ضاء الكلمات،
الربتقال لي�س يافاويا» ،ومن جمموعاته الق�ص�صية:
«املرف أ� ،القارب� ،إنهم ال يطرقون أالبواب».
( )31مفلح؛ حممود� ،إنها ال�صحوة� ...إنها ال�صحوة،
القاهرة ،دار الوفاء ،ط.37 ،1988 ،1
(� )32سورة أ
العراف.46-47 :
(� )33سورة ا إل�رساء.4-8 :
( )34مفلح � ،إنها ال�صحوة� ...إنها ال�صحوة.37 ،
( )35يا�رس علي �شاعر فل�سطيني من مواليد خميم تل
الزعرت يف لبنان  ،1969عمل يف ال�صحافة وا إلعالم،
و�شارك يف حترير العديد من املجالت الثقافية منها
جملة العودة ،حيث يعمل حاليا .له كتاب عن قرية
«�شعب» وديوان بعنوان «خلف أ��سوار الهوى»
( )36علي؛ يا�رس ،ق�صيدة «ماذا تبقّى؟» ،كتاب
خفقات قلم ،كمال غنيم  ،فل�سطني ،أ�كادميية ا إلبداع،
ط ،1يونيو .142-144 ،2007
(ُ )37ينظر� :إ�سماعيل؛ عز الدين ،ال�شعر العربي
املعا�رص :ق�ضاياه وظواهره الفنية واملو�ضوعية،
28
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القاهرة ،دار الفكر العربي ،ط ،3دون تاريخ.260 ،
( )38جحجوح؛ خ�رض� ،صهيل الروح ،الن�صريات،
مركز العلم والثقافة ،ط.27-29 ،1997 ،1
( )39جحجوح � ،صهيل الروح.102 ،
( )40جحجوح � ،صهيل الروح.105 ،
( )41جحجوح � ،صهيل الروح.106 ،
( )42جحجوح � ،صهيل الروح.109 ،
( )43جحجوح � ،صهيل الروح ،خمتارات من ق�صيدة
«كهف الذكريات».110-117 ،
( )44عبد العزيز الرنتي�سي� :شاعر فل�سطيني من
مواليد قرية يبنا يف ( ،)23/10/1947هاجر منها
مع أ�هله �إىل خانيون�س عام ( ،)1948وهو طبيب
أ�طفال ،وقائد �سيا�سي بارز ،ق�ضى معظم حياته يف
�سجون االحتالل ،حاول االحتالل اغتياله عدة مرات،
وجنح يف ذلك حيث مت ق�صفه بطائرة أ�بات�شي � إ ّبان
انتفا�ضة أالق�صى يف (.)17/4/2004
( )45ال�شكعة؛ د .م�صطفى ،أالدب أالندل�سي:
مو�ضوعاته وفنونه ،بريوت ،دار العلم للماليني،
ط.374 ،1983 ،5
( )46الرنتي�سي؛ عبد العزيز ،ديوان حديث النف�س،
غزة ،مكتبة آ�فاق ،ط.93 ،2005 ،2
( )47الرنتي�سي ،ديوان حديث النف�س.93 ،
( )48الرنتي�سي ،ديوان حديث النف�س.93 ،
( )49الرنتي�سي ،ديوان حديث النف�س.93-94 ،
( )50الرنتي�سي ،ديوان حديث النف�س.94 ،
( )51الرنتي�سي ،ديوان حديث النف�س.94-95 ،
( )52خمي�س لطفي� :شاعر فل�سطيني معا�رص من
مواليد خميم الن�صريات بقطاع غزة ،يعمل يف اململكة
العربية ال�سعودية مهند�س حا�سوب ،له جمموعات
�شعرية ،منها :وطني معي ،عد أ�يها املالك.
( )53لطفي؛ خمي�س ،وطني معي ،دم�شق( ،احتاد
الكتاب العرب).62-64 ،2004 ،
( )54عزّام  ،الن�ص الغائب.40-41 ،
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol5/iss2/4
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( )55لطفي  ،وطني معي.62 ،
( )56لطفي  ،وطني معي.63 ،
( )57لطفي  ،وطني معي.64 ،
( )58لطفي  ،وطني معي.62 ،
(� )59إبراهيم املقادمة� :شاعر فل�سطيني معا�رص ،من
قرية بيت درا�س ،ولد عام  ،1950وانتقل يف �سكناه
بني خميمي جباليا والربيج .وهو طبيب أ��سنان،
وقائد �سيا�سي بارز ,ق�ضى معظم حياته يف �سجون
االحتالل ،ومت ا�ستهدافه وق�صف �سيارته من خالل
طائرات أالبات�شي أ�ثناء توجهه لعمله �إبان انتفا�ضة
أالق�صى بتاريخ .8/3/2003
( )60املقادمة؛ �إبراهيم أ�حمد ،ديوان ال ت�رسقوا
ال�شم�س ،غزة ،جمل�س طلبة اجلامعة ا إل�سالمية
بغزة ،ط ،1مار�س .60-61 ،2004
( )61املقادمة ،ديوان ال ت�رسقوا ال�شم�س.7 ،
( )62املقادمة ،ديوان ال ت�رسقوا ال�شم�س.12 ،
( )63املقادمة ،ديوان ال ت�رسقوا ال�شم�س.16 ،
( )64املقادمة ،ديوان ال ت�رسقوا ال�شم�س.30 ،
( )65املقادمة ،ديوان ال ت�رسقوا ال�شم�س.48 ،
( )66املقادمة ،ديوان ال ت�رسقوا ال�شم�س.37 ،
( )67املقادمة ،ديوان ال ت�رسقوا ال�شم�س.25 ،
( )68املقادمة ،ديوان ال ت�رسقوا ال�شم�س.29 ،
( )69املقادمة ،ديوان ال ت�رسقوا ال�شم�س.31-32 ،
( )70املقادمة ،ديوان ال ت�رسقوا ال�شم�س.59-65 ،
(� )71سعد ،تراتيل.)16 ،54 ،22 ،15( ،
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امل�صادر واملراجع

 القر آ�ن الكرمي. احجيوج؛ م� .س ، .نظرية التنا�ص يف النقد العربي،املغرب ،جملة املنتدى:
(http://melmahdi.free.fr/tan asse.
.)htm
 �إ�سماعيل؛ عز الدين ،ال�شعر العربي املعا�رص:ق�ضاياه وظواهره الفنية واملو�ضوعية ،القاهرة ،دار
الفكر العربي ،ط ،3دون تاريخ
 أ�جنينو؛ مارك ،مفهوم التنا�ص يف اخلطاب النقدياجلديد ،ترجمة أ�حمد املديني ،بغداد ،دار ال�ش�ؤون
الثقافية.١٩٨٧ ،
 باختني؛ ميخائيل� ،شعرية دو�ستويف�سكي ،ترجمةد .جميل ن�صيف التكريتي ،الدار البي�ضاء ،دار
توبقال ،ط ١٩٨٦ ،١
 بني�س؛ حممد ،ظاهرة ال�شعر املعا�رص يف املغرب،دار التنوير للطباعة والن�رش ،ط1985 ،2
 تودورف؛ تزفتان ،ميخائيل باختني :املبد أ�احلواري ،ترجمة فخري �صالح ،بريوت ،امل�ؤ�س�سة
العربية ،ط.١٢١ ،١٩٩٦ ،2
 جحجوح؛ خ�رض� ،صهيل الروح ،الن�صريات،مركز العلم والثقافة ،ط.1997 ،1
 جحجوح؛ خ�رض ،للربع رائحة القرنفل ،موقعرابطة أ�دباء ال�شام.)www.odabasham.net( :
 اجلعافرة؛ ماجد يا�سني ،التنا�ص والتلقي:درا�سات يف ال�شعر العبا�سي ،أالردن ،دار الكندي
للن�رش والتوزيع ،ط.2002 ،1
 جمعة؛ ح�سني ،امل�سبار يف النقد أالدبي :درا�سةيف نقد النقد أللدب القدمي والتنا�ص ،دم�شق ،احتاد
الكتاب العرب.2003 ،
 حجازي؛ د� .سمري ،قامو�س م�صطلحات النقدأالدبي املعا�رص ،دار ا آلفاق العربية ،ط1421 ،1هـ.
 �سعد؛ رامي ،ديوان تراتيل ،غزة ،الرابطة أالدبية،Published by Arab Journals Platform, 2020
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مركز العلم والثقافة ،ط.2003 ،1
 ال�شكعة؛ د .م�صطفى ،أالدب أالندل�سي :مو�ضوعاتهوفنونه ،بريوت ،دار العلم للماليني ،ط.1983 ،5
 الرنتي�سي؛ عبد العزيز ،ديوان حديث النف�س ،غزة،مكتبة آ�فاق ،ط.2005 ،2
 الزعبي؛ أ�حمد ،التنا�ص نظري ًا وتطبيقي ًا ،أالردن،م�ؤ�س�سة عمون للن�رش ،ط2000 ،2م.
 عزّام؛ حممد ،مقال التنا�ص يف ال�شعر ،جملة املوقفأالدبي ،دم�شق ،عدد ،368 :كانون أ�ول .2001
 عزّام؛ حممد ،الن�ص الغائب ،دم�شق ،احتاد الكتابالعرب.2001 ،
 علي؛ يا�رس ،ق�صيدة «ماذا تبقّى؟» ،كتاب خفقاتقلم ،كمال غنيم  ،فل�سطني ،أ�كادميية ا إلبداع ،ط،1
يونيو .2007
 الغذّامي ،د .عبداهلل ،اخلطيئة والتكفري ،القاهرة،الهيئة امل�رصية العامة للكتاب ،ط1998 ،4م.
 لطفي؛ خمي�س ،ديوان وطني معي ،دم�شق( ،احتادالكتاب العرب).2004 ،
 مفلح؛ حممود ،ديوان �إنها ال�صحوة� ...إنهاال�صحوة ،القاهرة ،دار الوفاء ،ط.1988 ،1
 املقادمة؛ �إبراهيم أ�حمد ،ديوان ال ت�رسقواال�شم�س ،غزة ،جمل�س طلبة اجلامعة ا إل�سالمية
بغزة ،ط ،1مار�س .2004
 جنم؛ مفيد ،التنا�ص بني االقتبا�س والت�ضمنيوالوعي والال�شعور ،جريدة اخلليج ،ملحق بيان
الثقافة ،2001 ،عدد .55
 جنم؛ مفيد ،التنا�ص ومفهوم التحويل يف �شعرحممد عمران ،جملة املوقف أالدبي ،دم�شق ،احتاد
الكتاب العرب ،العدد.1997 ،319
 يقطني؛ �سعيد ،انفتاح الن�ص الروائي :الن�صوال�سياق.1988 ،
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